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من المبادئ الأساسية لسياسة التجريم الجز ئ يا� ،أال يعاقب ش
الخارجي
الم�ع الجز ئ يا� إال عىل السلوك
لأ
المحسوس الذي يتمثل بأفعال مادية بت�ز إىل ي ز
ح� الوجود ،فال يجوز أن يصل التجريم إىل ا فكار
والنوايا مهما بلغت من الخطورة واالنحراف ،وكيفما كانت عزيمة أصحابها ف وتصميمهم عىل تنفيذها،
ح� لو ت
ت
الشخص ذاته أو كشف عنها مادام لم يفعل شيئاً ي� سبيل تنفيذها ،لذا ئفال
اع�ف بها
ف
ش
غ� أن الم�ع الجز يا�
الجريمة أو
التفك� ي�
عقوبة عىل مجرد
التحض� أو التصميم عىل ارتكابها .ي
ي
ي
يتعلق ف
رغبة منه ف ي� إبعاد الخطر الذي
الدولة،
أمن
عىل
الواقعة
ائم
ر
الج
�
فيما
المبدأ
خرج عن هذا
ي
يهدد شخصية الدولة وكيانها ومؤسساتها ت
التفك� أو التصميم
ح� لو أن عمل الجناة مازال ف ي� إطار
ي
ب� ث
التحض� الرتكابها ،فعاقب عىل المؤامرة عىل أمن الدولة وهي ال تعدو عن كونها اتفاق ن
أك�
أو
ي
الم� يع�ن
شخص عىل ارتكاب جريمة من جرائم أمن الدولة .وعليه ،نعرض ف ي� هذا البحث سياسة ي ش
من
لأ ن
والمار ت يا� ف ي� تنظيم أحكام جريمة المؤامرة.
رد� إ
ا ي

ئ
الجنا�.
الكلمات المفتاحية :جريمة المؤامرة  ،أمن الدولة  ،االتفاق
ي

تاريخ االستالم2018/4/23 :

تاريخ القبول2018/5/29 :
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One of the fundamental principles of criminalization is that the criminal legislator shall consider
criminalizing tangible conduct represented in observable physical action. It is impermissible to
criminalize people for having thoughts and ideas, irrespective of the degree of their embedded danger
or perversion. Also, a criminal legislator shall not criminalize people according to their determination
and resolution to execute crimes. Moreover, S/he shall not criminalize the culprits even if s/he has
admittedly confessed or disclosed harboring such serious thoughts and ideas, as long as the concerned
persons did not proceed to carry out such thoughts or ideas. Therefore, there is no punishment for
merely harboring the idea of a crime or preparing or designing for committing a crime. However, the
criminal legislator has departed from this principle in relation to crimes against state security in order
to avoid any threat to the identity, entity and institutions of the state. This applies even if the actions of
the culprits did not exceed the mere contemplation or designing or preparation for committing such
crimes. Hence, the criminal legislator stipulates punishment for the crime of conspiracy against state
security, which does not go beyond an arrangement between more than one person to commit a state
security crime. Thus, this paper discusses and compares the policies adopted by both the Jordanian
and Emirati legislators in regulating the provisions of the conspiracy crime against the state security.

Keywords: Conspiracy crime, State security, Criminal agreement.

ت
ال� يجب العقاب عليها ،ومن ّثم يكون العقاب مبكراً بنا ًء
المقدمة
ي
ض
عرفت ش
الب�لأية الجرائم الواقعة عىل أمن عىل الخطر بدال ً من االنتظار لحلول ال�ر.
الدولة منذ مراحلها ا وىل ،ويمكن القول إن التطور
التاريخي للجرائم الواقعة عىل أمن الدولة مرتبط ارتباطاً أهمية البحث
ت
ال� رافقت نشوء الدولة ف ي� المجتمعات
وثيقا بالمراحل ي
ف
ش
تتجىل أهمية البحث ي� أنه يتصدى لدراسة
الب�ية ،والثابت تاريخيا أن الجرائم الماسة بالمصالح
لأ
ت
ال� يقوم عليها كيان الجماعة هي أقدم من جريمة لها أحكامها الخاصة ،فهي ذات طبيعة خاصة ،
ا ساسية ي
التنظيم االجتماعي وعنارصها المختلفة بحاجة لبحث عميق ودقيق للوصول
يغ�ها من الجرائم ،أيا كانت درجة
العش�ة إىل فهم سليم لهذه فالجريمة ،عالوةلأعىل أن هذا البحث
الذي بلغته الجماعة سواء اتخذت شكل الأرسة أو
ي
ن
الت� ي ن
تناول جريمة المؤامرة ي� ش
والمار ت يا� حيث
أم المدينة أم الدولة.
رد� إ
يعي� ا ي
عالج هذان ش
بأسلوب مختلف،
الجريمة
هذه
يعان
الت�
لأ ن
رد� النمط التقليدي ف ي� تناول هذه
ف ويعد تجريم المؤامرة ت خروجاً عىل القواعد إذ يمثل تالقانون ا ي
ال� نصت عليها المادة  107من قانون العقوبات
الجريمة
وال� بمقتضاها ال يتم
العامة ي� التجريم والعقاب ي
لأ ن
رد� رقمي  16لسنة  ،1960بينما يمثل ش
المار تف يا�
الت�يع إ
التجريم عىل مجرد االتفاق عىل ارتكاب الجرائم ،باعتبار ا ي
أن هذا السلوكلأ ال يمثل خطراً حقيقيا عىل المصالح االتجاه الحديث ،فقد تم النص عىل هذه الجريمة ي�
المحمية ؛ ولكن همية الجرائم الواقعة عىل أمن الدولة المادة  201مكرراً  13من قانون العقوبات رقم ( )3لسنة
ت
ش
ال� أُضيفت بالمرسوم بقانون اتحادي رقم ()7
يعاقب الم�ع بشكل مبكر عىل فمجرد االتفاق عىل ارتكاب  1987ي
جرائم أمن الدولة ،وتكمن العلة ي� أن هذا االتفاق يتجسد لسنة  ،2016ورغم ذلك لملأتخل هذه المادة من تناقضات
الرادات ،لذا فإن علة العقاب وخلل سنبينه عند عرضنا حكامها.
بشكل عزم جماعي فتتحدد إ
النفس هو أنه :لم يعد
عىل فهذا السلوك ذي المحتوى
ي
كامناً ي� نفس صاحبه؛ أي أنه لم يعد مقصوراً عىل شخص إشكالية البحث
تعدى صاحبه إىل يغ�ه؛ أي وصل إىل شخص
واحد ،وإنما ّ
تتمثل إشكالية البحث ف
طبيعة
عىل
الوقوف
�
،
الغ�
نفس
إىل
النفس
المضمون
هذا
آخر؛ أي وصول
ي
ي
ي
وتوحدت إرادتهم باتجاه الجريمة موضوع المؤامرة وأركانها ،باعتبارها استثنا ًء عىل القواعد العامة ف ي�
بحيث تطابقت
ّ
الجرامية واالجتماعية؛ إذ التجريم والعقاب ،ت
ح� يتم تحديد عنارصها بدقة وفهم
المؤامرة ،وهو عمل له خطورته إ
ين
صحيح�.
فإن هذا التجاوب والتطابق الذي ظهرت به إرادة كل طرف
ال ض�ار بأمن الدولة ،أو اتخاذها وسيلة
ي� االتفاق بهدف إ
آ
الشكالية التساؤالت التية:
للوصول إىل الغرض المقصود من االتفاق ،يمثل المؤامرة ويتفرع عن هذه إ
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وطبيعتها القانونية؟
1.1ما هو مفهوم المؤامرة
الت� ي ن لأ ن
2.2ما هي أركان جريمة المؤامرة ف ي� ش
رد�
يع� ا ي
والمار ت يا�؟
إ
لأ
المعفية
عذار
وا
المؤامرة
جريمة
عقوبة
هي
3.3ما
الت� ي ن لأ ن
ش
رد�
والمخففة من العقاب ف ي�
يع� ا ي
والمار ت يا�؟
إ
لأ
ن
رد� مع ش
4.4ما مدى توافق منهج ش
الم�ع
الم�ع ا ي
المار ت يا� ف ي� تنظيم أحكام جريمة المؤامرة؟
إ
منهج البحث

يتناول هذا البحث موضوع جريمة المؤامرة من
التحليل لنصوص قانون العقوبات
خالل المنهج الوصفي
ي
لأ ن
المار ت يا�.
االتحادي
العقوبات
رد� وقانون
إ
ا ي
خطة البحث

ين
مبحث� ،يعقبهما
نعالج موضوع هذا البحث من خالل
خاتمة تحتوي عىل النتائج والتوصيات وذلك عىل النحو
آ
ال ت ي�:
أ
المبحث الول :ماهية المؤامرة وأركانها.
ن
الثا� :عقوبة المؤامرة والأعذار المعفية
المبحث
ي
والمخففة للعقاب.
المبحث األول
ماهية المؤامرة وأركانها

ئ
الجنا� ،إال أنه اتفاق
المؤامرة نوع من أنواع االتفاق
ي
خاص ،عىل ارتكاب جرائم معينة وهي الجرائم الماسة
ئ
بأمن الدولة ،وهي صورة من صور ت
الجنا� ،يغ�
االش�اك
ي
أنها صورة قائمة بذاتها ،لذا ينبغي التعريف بها وبيان
طبيعتها القانونية وأركانها.
المطلب� آ
ال ي ن
ين
تي�:
سنوضحه ف ي�
وهذا ما
أ
المطلب الول :تعريف المؤامرة وطبيعتها القانونية.
ن
الثا� :أركان المؤامرة.
المطلب ي
المطلب أ
الول

الفرع أ
الول :تعريف المؤامرة
أوردت ش
الت�يعات الجنائية العربية مصطلحات
ن
القانو� لهذه الجريمة ،فقد
للتعب� عن المدلول
عديدة
ي
ي
ئ
استعملت بعض ش
الجنا�
الت�يعات مصطلح :االتفاق
ي
العقوبات المرصي (المادة /82ب) ،وقانون
منها :قانون
العقوبات العر ق يا� (المادة  ،)175وقد استخدم قانون
نص عىل أحكام
العقوبات
االتحادي نفس المصطلح ،إذ َّ
ئ
الجنا� ف ي� المادة ( )201مكرراً (.)13
االتفاق
ي
ش
الت�يعات الأخرى ،فقد استخدمت
ّأما
مصطلح (المؤامرة) منها :قانون العقوبات السوري
ن
(المادة  ،)270وقد
اللبنا�
وقانون العقوبات
(المادة ،)260
ي
ف
الم�ع الأ ن
عرف ش
رد� المؤامرة  Le complotي� المادة 107
ي
َّ
شخص� أو أك�ث
ين
من قانون العقوبات أنها" :كل اتفاق يب�ن
يعــرف قانــون
عىل ارتكاب جريمة بوسائل معينة" .ئولــم ِّ
الجنا� (المؤامرة) " ،ولكنه
العقوبـات االتحادي االتفــاق ت ي
ف
وال� أضيفت إىل القانون
جرمه ي� المادة ( )201مكرراً ( )13ي
بمرسوم بقانون اتحادي رقم ( )7لسنة  ،2016حيث نصت
بالسجن المؤقت مدة ال
هذه المادة عىل أن" :يعاقب
اش�ك ف� اتفاق ئ
ع� سنوات كل من ت
تقل عن ش
سواء
،
جنا�
ي
ي
كان الغرض من ارتكاب جريمة من الجرائم الماسة بالأمن
الداخل للدولة أو اتخاذها وسيلة للوصول إىل
الخارجي أو
ي
ئ
الجنا�."...
االتفاق
من
المقصود
الغرض
ي
ئ
السل�؛ أي
وال يتحقَّق االتفاق ن ي
الجنا� بالسلوك( )1ب ي
مع� يم ِّثل جريمة  ،وفقاً فلما
باالمتناع عن ارتكاب فعل ي
َّبينته محكمة ف النقض المرصية ،إذ قررتلأأنه" :ال جدال ي�
أن ت
اليجابية،
يتكون َّإل من ا عمال إ
االش�اك ي� الجريمة ال َّ
وال ينتج أبداً من أعمال سلبية"( .)2
ف ويعد تجريم المؤامرة استثنا ًء من القواعد
العامة � ت
االش�اك ،إذ جعل من االتفاق الذي يهدف إىل
ي
ارتكاب جريمة ماسة بأمن الدولة بحد ذاته جريمة قائمة
بذاتها ت
جرمية؛ أي سواء
ح� إذا لم تتحقق أي نتيجة
ف
ت
وقعت هذه الجريمة أم لم تقع ،بينما ي� االش�اك ال
يعاقب القانون ش
ال�يك إال إذا وقعت الجريمة المتفق
عليها.

أما المؤامرة فيعاقب عليها القانون ت
ح� لو
أن عمل الجناة ما زال ف ي� إطار العزم والتصميم ما دام
تعريف المؤامرة وطبيعتها القانونية
ئ
الجنا� قد اتخذ مظهراً خارجياً يدل عىل خطورته
ن اتفاقهم لأ ي
لأ
ف
ن ف
الداخل.
الثا� وتهديده من الدولة الخارجي أو
ي
و� الفرع ي
نب� ي� الفرع ا ول تعريف المؤامرة ،ي
ي
للمؤامرة.
القانونية
الطبيعة
ئ
االستثنا� للمؤامرة إىل
وترجع العلة ف ي� التجريم
ي
الرادات قد ظهرا إىل الوجود
أن االتفاق الجماعي وتطابق إ
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واتخذا مظهراً خارجياً
ملموساً،لأولأ َّن كل عضو ف ي� االتفاق
ق
با� ا عضاء فتتحد إرادتهم عىل
يعلن عن رغبته وعزمه مع ي
ارتكاب جريمة من جرائم أمن الدولة ،لذا فإن لأالمؤامرة
ظاهرة خطرة ُّ
الجرامية لهؤالء ا عضاء.
تدل عىل الخطورة إ
عرف المؤامرة رأي فقهي أنها":
ّأما
فقهياً،ث فقد َّ
انعقاد العزم ي ن
أك� من شخص عىل ارتكاب جريمة من
ب�
جرائم أمن الدولة"( ،)3وتم تعريفها أنها" :تطابق إر ي ن
ادت�
أو ث
أك� واتجاهها الرتكاب الجريمة المتفق عليها"( ،)4وقيل
ادت� عىل ارتكاب جريمة أو ث
بأنها" :تقابل إر ي ن
أك� ،ومن فثم
فهو ت
يف�ض وجود فكرة الجريمة ف ي� ذهن كل من دخل ي�
هذا االتفاق"(.)5
إن التوافق هو
واالتفاق يغ� التوافق؛ إذ ّ
توارد خواطر عىل ارتكاب جريمة معينة ،وهذا التوارد
يغ� مسبوق بلقاءات أو تفاهمات ،عىل الرغم من وحدة
بعينها
المكان والزمان ،وكل ما يتضمنه قيام فكرة الجريمة
شخص� ث
ين
فأك� ،وتحبيذهم للجريمة المرتكبة ،ف ي�
عند
ين
ح� أن االتفاق يتطلب اتحاد النية عىل ارتكاب الفعل
ين
الشخص�
محل الجريمة آالذي يقصد فيه كل من
ين
المتفق� قصد الخر .وتطبيقاً لذلك ،فقد بينت المحكمة
()6
بأن توافر الخواطر ال يكفي
اتية،
ر
ما
ال
العليا
االتحادية
إ
ّ
إلثبات االتفاق ف� ت
االش�اك الجرمي بجريمة القتل العمد،
ي
إذ قررت ..." :إذا كان ما أراده الحكم وإن كان يدل عىل
ين
التوافق ي ن
المتهم� ،فإنه ال يفيد االتفاق كطريق من
ب�
طرق ت
االش�اك؛ لأنّه ال يكفي لقيامه مجرد توافر الخواطر،
بل ت
يش�ط أن تتحد النية عىل ارتكاب الفعل المتفق
ت
االش�اك بطريق االتفاق يتطلب تقابل
عليه ،...وأن
ت
ال� تكون محال ً
إ
الرادات تقابال ً رصيحاً عىل أركان الواقعة ي
له."...

ن
المج� عليهما
المطعون فيه قد
استخلص من أقوال ت ي
ض
ت
المتهم�ن
بمح� االستدالالت واع�اف
واع�اف الطاعن
ي
ض
الأول والثالث بمح� االستدالالت وبتحقيقات النيابة
اتفاقهم عىل ارتكاب الجريمة وقيام الطاعن بتقديم
ن
المساعدة الالزمة من تصوير ن ز
المج� عليه
جدة
م�ل ّ
ي
والمشاركة ف ي� إعداد الخطة لتنفيذ جريمة الرسقة واالتفاق
عىل اقتسام المال حصيلة الجريمة وهو ما يكفي لثبوت
ت
اش�اك الطاعن بطريق االتفاق والمساعدةلأوالتحريض
ومن شأن الحكم إذ دانه بها استناداً
فإنه
سباب
ا
تلك
إىل
يث�ه الطاعن ف ي�
قد صادف صحيح القانون ويضحى ما ي
هذا الشأن من قبيل الجدل الموضوعي ف ي� مسائل واقعية
مما تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بال معقب عليها
يز
التمي�".
من محكمة

ئ
ن
الجنا�
الثا� :الطبيعة القانونية لالتفاق
ي
الفرع ي
جعلت منها
إن الأحكام القانونية للمؤامرة
َّ
ق
جريمة خاصة ،ي ز
با� الجرائم
تتم� ببعض الخصائص عن ي
لأ
سنبينه آتياً:
ا خرى ،وهذا ما ِّ
نفس.
أوالً :المؤامرة سلوك ذو
محتوى ي
ثانياً :المؤامرة جريمة ي ن
فاعل� متعددين.
ثالثاً :المؤامرة جريمة مستمرة.
نفس
أوالً :المؤامرة سلوك ذو محتوى ي

عرفها بعض الفقهاء( )8هي:
المؤامرة ثكما ّ
"انعقاد العزم ي ن
أك� من شخص عىل ارتكاب جريمة
ب�
من جرائم أمن الدولة" ،أو كما بي َّنا :بأنها تطابق أو تقابل
إر ي ن
ادت� عىل ارتكاب جريمة معينة؛ لذا فإن السلوك الجرمي
نفس ،وقوام هذا السلوك عامالن
محتوى
ذو
لها
ن
المكو
ِّ
ي
نفسيان:
أ
()7
ّأما قضائياً ،فقد قررت محكمة ي ز
المع� عنه
ع� عنه صاحبه (أي
الول :أمر
د�
بّ
شخص ب ّ
تمي� ب ي
ي
أن ت
االش�اك باالتفاق يتحقق ..." :من اتحاد ّنية أطرافه بالذات).
ن
التعب� دليل واضح عىل انرصاف إرادة
هذا
إن
:
الثا�
داخل
أمر
النية
وهذه
عليه،
المتفق
الفعل
تكاب
عىل ار
ي
ي
ي
التعب� عنه).
إىل
ادة
ر
ال
اف
رص
(ان
إليه
صاحبه
وليس
خارجية،
بعالمات
يظهر
وال
الحواس
تحت
ال يقع
إ
ي
ت
عىل المحكمة أن تدلِّل عىل حصول االش�اك باالتفاق
بأدلة مادية محسوسة بل يكفيها القول بقيام ت
لذا؛ فإن علة العقاب عىل فهذا السلوك ذي
االش�اك
ً
النفس هو أنه :لم يعد كامنا ي� نفس صاحبه؛
تستخلص حصوله من وقائع الدعوى ومالبساتها فما المحتوى
ي
أن ف
تعدى
دام ي� تلك الوقائع مالأيسوغ لأاالعتقاد بوجوده ،وهي ي� أي أنه لم يعد مقصوراً عىل شخص واحد ،وإنما ّ
ش
المبا�ة ،بل لها أن صاحبه إىل يغ�ه؛ أي وصل إىل شخص آخر؛ أي وصول
ذلك ليست مطالبة با خذ با دلة
الغ� ،بحيث تطابقت
تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم لها من أدلة هذا المضمون
النفس إىل نفس ي
ي
ولو كانت يغ� ش
توحدت إرادتهم باتجاه الجريمة موضوع
مبا�ة تم� كان ما حصله الحكم من هذه أو تقابلت أو ّ
الجرامية واالجتماعية
الأدلة ال فيخرج عن االقتضاء
العقل والمنطقي وكانت المؤامرة ،وهو عمل له خطورته إ
ي
المساعدة ي� الجريمة تتم بأية طريقة يساعد ش
إن ف هذا التجاوب والتطابق الذي ظهرت به
ال�يك بها كما بي ّنا؛ إذ ّ
ف لأ
ض
ال�ار بأمن الدولة ،أو
الفاعل ي� ا عمال المجهزة للجريمة مع لأعلمه بذلك لما إرادة كل طرف ي� االتفاق بهدف إ
ئ
االبتدا� المؤيد سبابه بالحكم اتخاذها وسيلة للوصول إىل الغرض المقصود من االتفاق،
كان ذلك وكان الحكم
ي
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ت
ال� يجب العقاب عليها ،ومن ّثم يكون
يمثل المؤامرة ي
العقاب مبكراً بنا ًء عىل الخطر بدال ً من االنتظار لحلول
ض
ال�ر.
النفس إىل ثالثة أنواع(:)9
ويقسم السلوك ذو المحتوى
ي
النفس صادر عن دائرة الذهن.
•سلوك محتواه
ي
النفس صادر عن دائرة الشعور
•سلوك محتواه
ي
والحساس.
إ
الرادة.
دائرة
عن
صادر
النفس
محتواه
•سلوك
إ
ي
النفس
فالمؤامرة ف ي� جوهرها سلوك محتواه
ي
صدر عن إرادة تنرصف إىل محل يغ� ش
م�وع هو ارتكاب
الداخل
أو
الخارجي
جريمة من الجرائم الماسة بالأمن
ي
للدولة أو اتخاذها وسيلة للوصول إىل الغرض المقصود
من المؤامرة.
()10
وتطبيقاً لذلك ،قررت محكمة ي ز
التمي� الأردنية
"لك يكون هناك مؤامرة يتوجب أن يتفق شخص مع
بأنه:
آخر أو ي ث
أك� عىل ارتكاب جريمة ،وأن تتجه إرادتهم إىل
ت
اق�افها ،وأن عرض المتهم عىل آخر االنتساب إىل تنظيم،
التنظيم اغتيال جاللة الملك وترك له
هذا
أهداف
وأن
للتفك� بالأمر كل ذلك ال يشكل المؤامرة إذا
تف�ة من الزمن
ي
لم يتم اتفاق بينهما."....
وقد ذهب اتجاه آخر إىل عدم العقاب عىل
النية هي من
السلوك ذي المحتوى
النفس؛ ذلك َّ
أن ّ
ي
الحاطة بها أو
يصعب
داخل
أمر
حديث النفس ،وهي
إ
ي
تحديدها ،فرسائر الناس وما استقر ف ي� أعماق أنفسهم ال
سوا ق َْو َلك ُْم
َيعمله إال هللا تبارك وتعاىل ،قال تعاىل(َ :وأَ ِ ُّ
ور) ( ،)11وقال تعاىل:
أ ِو ْاج َه ُروا ِب ِه ِإنَّ ُه ف َع ِل ٌيم ِبذَ ِات ُّ
الص ُد ِ
ُوسك ُْم )( ،)12وقال تعاىل(َ :و ِإن تَ ْج َه ْر
َّ(ربُّك ُْم أَ ْعل َُم ِب َما ِ ي� نُف ِ
الس َوأَ ْخفَى)( ،)13وقال تعاىل( :يَ ْعل َُم
ِبا ْلق َْو ِل أف َِإنَّ ُ نه يَ ْعل َُم ِّ َّ
ور)(.)14
د
الص
َخا ِئ َنةَ ْال َ ْع ي ُ ِ� َو َما تُ ْخ ِفي ُّ ُ ُ
النفس يمثل النية
والسلوك ذو المحتوى
ي
والعزم ،وليس من المصلحة العقاب عىل مجرد وجود
لعدة أسباب:
النية والعزم ّ
إثباتهما.
1.1صعوبة
2.2ال لأ يشكّالن خطراً عىل الأمنلأ والنظام والأنفس
وا موال ،وال يسببان أي ض�ر حد أو يمسان بحقه
أو مصلحته.
3.3إن تجريم مجرد توافر النية والعزم لدى الشخص
قد يقطع السبيل عليه بأن تي�اجع عن فكرة ارتكاب
توافر نية ارتكاب الجريمة ،وإن كان
الجريمة ،ومجرد
ش�اً كامناً ومستقراً ف ي� أعماق النفس ،لم يظهر إىل
العالم الخارجي وال بي�ر العقاب عليه.

4.4إتاحة الفرصة أمام الشخص للعدول عن هذه النية
أو هذا العزم.
ئ
الجنا� حركة نفسية ال يمكن السيطرة
التفك�
لأ إن
ي
ي
تحولت
عليها؛ نها نزعة ،وال يمكن العقاب عليها ،أما إذا ّ
الرادة
كتا� ،فهو يدل عىل إ
إىل قرار شفوي أو تتحريري أو ب ي
اق�اف الجريمة ،فالمؤامرة ليست قراراً
المصممة عىل
بسيطاً ،بل هو قرار بالترصف متفق عليه ،يتكون من اتحاد
ّنية أطرافه عىل ارتكاب الجريمة؛ إذ يقت�ض التقاء إر ي ن
ادت�
ي
أو ث
أك� عىل ارتكاب الجريمة ،ويجوز أن يقع ف ي� اللحظة
السابقة ش
مبا�ة عىللأ ارتكابها؛ ولذلك يكون هذا االتفاق
االجتماعي ،إن المؤامرة
عملية خطرة عىل ا من والنظام
ت
ال� تهدف إىل ارتكاب جريمة ماسة بالأمن الخارجي أو
ي
الداخل للدولة ،تكون قد تحولت إىل جرم يمس مصالح
ي
الدولة وأمنها(.)15
متعدد:
ثانياً :المؤامرة جريمة فاعل ِّ
ال يمكن للمؤامرة أن تتحقَّق بإرادة شخص
واحد؛ إذ ال َّبد من االتفاق ،وال يتحقق االتفاق إال باتحاد
ادت� أو ث
الر ي ن
إر ي ن
ادت� عىل ارتكاب الجريمة،
أك�؛ أي التقاء إ
فإذا كانت إحداهما يغ� جادة (هازلة أو تم�ددة) ال يتحقق
االتفاق.
لذلك تص ّنف المؤامرة عىل أنها :من الجرائم
التعدد ض
ال�وري أو الحتمي ،وهي جرائم ال فيتحقق
ذوات ُّ
ن
()16
ين
و� هذا
.
لها
الفاعل�
بتعدد
إال
القانو�
نموذجها
ي
ي
يز
التمي� الأردنية ف ي� أحد أحكامها(:)17
محكمة
قالت
الصدد
ت
"يش�ط لقيام االتفاق ف� جريمة المؤامرة أن يتم ي ن
ب�
ت� قانوناً أو ي ث
معت� ي ن
ن
أك� .فجريمة المؤامرة تنتمي إىل
ادت�
ب
إر ي
الجرائم ذات التعدد الحتمي للجناة وتوصف بأنها جريمة
فاعل متعدد .وقد ثبت للمحكمة تحقق هذا ش
ال�ط بشكل
ن
ويقي� فاالتفاق الذي جمع ي ن
والملقب
المتهم
ب�
قاطع
ي
أبو مصعب الزرقاوي ف ي� هذه الدعوى وحسب ما ورد ف ي�
ال� خلصت إليها المحكمة هو ئ
ت
نها� وقطعي
تي
الوقائع ي
لأ
ال� ذكرت
وهدفه فالقيام بأعمال إرهابية ضد ا هداف ي
تفصيال ً ي� وقائع الدعوى".
أن ذلك ال يمنع من أن تقع ف ي� صورة تعدد
إال َّ
ض
ين
التسهيالت للمتآمرين
يقدم
فمن
،
للمساهم�
عر�
ي
ف
عد مشاركاً بالتسبب ي� المؤامرة ،ولو
لتحقيق أهدافهم يُ ُّ
يقدم سيارته
أن إرادته لم تنرصف إىل التآمر معهم ،كمن ّ
ممتلكاته إىل
خ�ته أو أسلحته أو مزرعته أو منشأته أو
أو ب
المتآمرين ليستعينوا بها عىل تنفيذ مؤامرتهم ،فهو ف ي� هذه
ت
ال� يملكها لوصول المتآمرين
الحالة َّ
سخر هذه الوسائل ي
إىل هدفهم.

124

وقد نصت المادة ( )107من قانون العقوبات ثالثاً :المؤامرة جريمة مستمرة
لأ ن
شخص� أو ث
ين
رد� عىل أن ":المؤامرة اتفاق ي ن
أك�."...
ب�
ا ي
َّبينت المادة ( )33من قانون العقوبات
وكذلك المادة ( )201مكرراً ( )13نصت عىل أنه" :يعاقب
بالسجن المؤقت مدة ال تقل عن ش
ع� سنوات كل من االتحادي مفهوم الجريمة المستمرة بأنها ..." :إذا كون
ت ف
ن
ئ
�ض
ت
ً
الجا� ف�ة
جنا� لأسواء كان الغرض منه ارتكاب جريمة الفعل حالة مستمرة تق ي تدخال ً متجددا من ي
اش�ك ي� اتفاق ي
الداخل للدولة أو من الزمن كانت الجريمة مستمرة."...
من الجرائم الماسة با من الخارجي أو
ي
اتخاذها وسيلة للوصول إىل الغرض المقصود من االتفاق
ئ
وقد انقسم الفقهاء بشأن تكييف المؤامرة إىل ثالثة
الجنا�."...
ي
اتجاهات:
تقدم ،فإن المؤامرة تتحقق
وبنا ًء عىل ما َّ
بتوافق االتجاه أ
شخص� أو ث
ن
الرادات ي ن
الول :المؤامرة جريمة مستمرة ،واستمرارها
جريمة من
تكاب
ر
ا
عىل
أك�
ب�
إ
الماسة بأمن ي الدولة( ،)18وتكون الرادات ف
ئ
الجنا� الذي جمع ي ن
ب� أطرافها
االتفاق
ار
ر
باستم
مرهون
االتفاق
�
الجرائم
إ
ي
ي
ووحد إراداتهم ،فهي تبقى ما بقي االتفاق ،وما دامت
متساوية من حيث القوة ،وليس هناك إرادة أقوى من
َّ
الأ
ين
الرادات منسجمة وم َّتحدة باتجاه ارتكاب جريمة معينة،
خرى ،فإذا تم االتفاق فإن كل واحد من
المتفق� يعد إ
ف
فاعال � جريمة االتفاق ،ولو أن االتفاق تم بعد تحريض وهذه الحالة تبقى قائمة ت
ح� يستنفد االتفاق غرضه
ي
أحدهم عىل الدخول ف
الجريمة المتفق عليها وهي جريمة من الجرائم
تكاب
ر
با
تمت
الموافقة
مادامت
االتفاق،
�
ي
الداخل للدولة(.)23
الماسة بالأمن الخارجي أو
عىل ذلك (.)19
ي
ولنا أن نتساءل عن حكم العدول عن االتفاق ،االتجاه ن
الثا� :المؤامرة جريمة وقتية تتم بمجرد حصول
ي
لأ
ن
ت
ن
الزم� من مقوماتها ،وسند
أو بمع� آخر ،ما هو ا ثر الم�تب عىل العدول عن االتفاق دون أن يكون االمتداد ي
يجا�
ال
الفعل
هو
وجوهرها
المؤامرة
أساس
أن
أي
ر
ال
هذا
االتفاق؟
إ بي
ض
القا� بتوحيد إرادات المتآمرين ،وتوطيد عزمهم عىل
ي
أثارت مسألة العدول عن االتفاق جدال ً فقهياً ،ارتكاب جريمة معينة ورسم الخطط ف لتنفيذها ،وليس
فقيل أن العدول عن االتفاق ليس له أي أثر بعد أن أساسها الفعل
السل� الذي يتمثل ي� االحتفاظ بهذا
بي
ينعقد االتفاق ،وإنما يقترص أثره بعد البدء ف ي� التنفيذ التصميم والعزم الجماعي واالستمرار فيه(.)24
وقبل حصول النتيجة ،أما إذا حصلت النتيجة فال أثر
المؤامرة جريمة متتابعة الأفعال أو
الثالث:
االتجاه
حجة قانونية
للعدول ،ويستند أصحاب هذا الرأي إىل ّ
إن ش
الت�يعات متجددة ،ال مستمرة؛ لأن المتآمرين ال يلتقون ويجتمع
متعلقة بجريمة االتفاق
(المؤامرة) ،حيث ّ
ئ
ت
دفعة واحدة ،إنما ينضمون إليها بالتتابع ،الواحد
شملهم
من
العقاب
من
تعفي
الجنا�
االتفاق
ال� تعاقب عىل
جنا� الرتكاب يجريمة ماسة بأمن الدولة تلو آ
الخر ،ف
ئ
يش�ك ف� اتفاق ئ
يت
الجنا�
االتفاق
يتجدد
جديد
انضمام
كل
و�
ي
ي
ي
ي
ويخ� السلطات بها قبل البدء بأي فعل ي ئ
( ،)20وتتجدد معه جريمة المؤامرة ،ولكنها جميعاً ترتبط فيما
للتنفيذ
مه�
ب
ن
ت
المش� ي ن
والمع� ،فإن استمرت
ك� ف ي� االتفاق هو ف ي� بينها بوحدة الهدف والمضمون
وإخبار السلطات من أحد
حقيقته عدول عنها ،فلو كان العدول بحد ذاته يعفي من المؤامرة بهذه الوقائع كلها تصبح من قبيل الجرائم
العقاب لما كان هناك مسوغ لوجود نصوص تعفي من المتتابعة(.)25
ئ
جنا� قبل القيام بأي فعل
العقاب من ( )21ب
يخ� عن اتفاق ي
لأ
ي ئ
ً
مع ما
ونظرا لرجاحة االتجاه ا ول ،فإننا نتفق
مه� للتنفيذ .
أن المؤامرة جريمة مستمرة؛ لأنّه الأ ك�ث
ذهب إليه ،من َّ
ويرى رأي آخر عدم عقاب من يعدل عن انسجاماً مع طبيعتها ،كون االتفاق حالة إجرامية قابلة
االتفاق ت
الرادات عىل محلها ،وال
ح� ولو لم يقـم بالتبليــغ عن المؤامـرة لالستمرار ،تظل باستمرار عقد إ
()22
عد تنتهي إال بارتكاب الجريمة المتفق عليها ،ولذا فإن مرور
أن من يعدل عن االتفاق ال يُ ُّ
(االتفاق)  ،والسبب َّ
متفقاً ،فاالتفاق يجب أن يستمر ت
ح� يتم اكتشافه ،كما أن الزمن؛ أي مدة التقادم المسقط لمعاقبة المتآمرين
ت
التال النتهاء حالة االستمرار هذه.
خط�ة ،إ
ال� يتم العدول عنها ليست ي
بالضافة يحتسب من اليوم ي
المؤامرات ي
ن
المتفق� الذين عدلوا عن اتفاقهم يوصد
إىل أن معاقبة
ي
ّأما قضائيلأاً ،فقد أيدت محكمة النقض
باب التوبة أمامهم ويدفعهم إىل تنفيذ ما اتفقوا لأعىل
ئ
الجنا�
واالستماتة من أجل تحقيق ذلك ،طالما أن ا مل المرصية( )26االتجاه ا ول؛ إذ قررت أن" :االتفاق
تنفيذه
ي
جريمة مستمرة تظل قائمة ما دام االتفاق قائماً ،ومدة
يغ� موجود ف ي� نجاتهم من العقاب.
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من قانون العقوبات حيث نصت لأالمادة  146من
سقوط الحق ف ي� إقامة الدعوى العمومية بها ال تبتدئ إال
من وقت انتهاء االتفاق ،سواء ت
قانون العقوبات عىل أنه" :يعاقب با شغال الشاقة
باق�اف الجريمة أو الجرائم
ن
عىل المؤامرة بقصد ارتكاب إحدى الجنايات
المؤقتة
المتفق� عما اتفقوا عليه".
المتفق عىل ارتكابها ،أو بعدول
ي
المذكورة ف ي� المواد السابقة".
ن
ت
الثا�
الرهاب
ال� تهدف إىل ارتكاب جرائم إ
المطلب ي
3.3المؤامرة ي
حيث تنص المادة  148/1من قانون العقوبات عىل
ت
يقصد منها ارتكاب عمل أو أعمال
ال�
أركان المؤامرة
أن" :المؤامرة ي
إرهابية يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة".
المؤامرة كأي جريمة لها أركان ال تقوم دونها،
ين
وسنب� فال عقاب عىل المؤامرة إال إذا كان الهدف منها ارتكاب
فهي تتطلب رك ًنا ماديًا ورك ًنا معنويًا ،ومحل لها،
أوال المحل ف ي� جريمة المؤامرة ومن ثم الركن المادي جريمة من الجرائم السابقة .ويتضح لنا أن جميع هذه
الجرائم من الجنايات ،ومن الجرائم الواقعة عىل أمن
والركن المعنوي.
الداخل.
الدولة
ي
الفرع أ
الول :محل جريمة المؤامرة.
ف
ت
ثانياً :محل جريمة المؤامرة � ش
مارا�:
الت�يع إ
ال ي
ي
الت�يع الأ ن
محل جريمة المؤامرة ف ي� ش
رد� يختلف
ي
لأ
المارا�ت
ن
المار تا� ،لذلك ي ن
رد� ،فإن ش
بخالف ش
عن محل الجريمة ف ي� ش
سنب� محل
الت�يعلأ إ
الم�ع إ ي
الم�عئ ا ي
ي
ف
ت
ن
و� ش
جريمة المؤامرة ف ي� ش
الجنا� الخاص الذي يكون الغرض
المار يا� .عاقب عىل االتفاق
الت�يع إ
ي
الت�يع ا ي
رد� ي
منه ارتكاب أي جريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة
الت�يع أ
ال ن
أوالً :محل جريمة المؤامرة ف� ش
رد�
والداخل ،فقد نصت المادة ( )201مكرراً ( )13عىل
الخارجي
ي
ي
ي
أن" :يعاقب بالسجن المؤقت مدة ال تقل عن ش
ع� سنوات
ت ف
ئ
لأ ن
سواء كان الغرض من ارتكاب
جنا�،
رد� عىل االتفاق كل من اش�ك ي� اتفاق ي
ئ ال يعاقب قانون العقوبات ا ي
لأ
الداخل
الجنا� العام الرتكاب أي جريمة وإنما يعاقب عىل االتفاق جريمة من الجرائم الماسة با من الخارجي أو
ئي
ي
الجنا� الخاص الرتكاب بعض الجرائم الواقعة عىل أمن للدولة أو اتخاذها وسيلة للوصول إىل الغرض المقصود
ي
ئ
ئ
الجنا�."...
الجنا� الخاص اسم من االتفاق
الدولة ،ويطلق عىل هذا االتفاق
ي
ي
"مؤامرة" .فال يوجد جريمة تسمى مؤامرة وإنما المؤامرة
فقد جاء الباب الأول من الكتاب ن
تكون الرتكاب جريمة من جرائم أمن الدولة ت
الثا� من قانون
ال� يعاقب
الم�ع عىل المؤامرة فيها ،وما دام أن المؤامرة يهي خروج العقوبات تحت هذا المسمى ،وتناول الجر يائم ش
ش
الم�ع
ِّ
عىل الأصول العامة ف
الماسة بالأمن الخارجي للدولة ف ف ي� الفصل الأول
ائم
ر
الج
قبل
العقاب
وعدم
التجريم
عدم
�
ي
البدء بالتنفيذ فإن هذا يستلزم بيان جوهر االتفاق بصورة من الباب الأول من قانون العقوبات ي� المواد من 149
أكيدة ،وبيان أن الهدف من االتفاق ارتكاب جريمة من إىل  170مكرراً ،وخصص المواد من  174إىل  201مكرراً ()15
ت
ال� يعاقب عىل المؤامرة الرتكابها ،للجرائم الماسة بأمن الدولة الداخل ،ش
وال�ء الجديد أن
ي
ي
جرائم أمن الدولة ي
ش
المار ت يا� أضاف لقانون العقوبات االتحادي رقم
ع
الم�
نية
أن
عىل
الدليل
إقامة
العامة
ويجب عىل النيابة
ِّ إ
المؤامرة الرتكابها )3( ،لسنة  1987بموجب المرسوم بقانون االتحادي رقم 7
عىل
يعاقب
جريمة
المتآمرين ار
تكابيعاقب عىل التآمر الرتكابها ف
الت�يع لسنة  2016الفصل ن
ت
ش
الثا� مكرراً وعنونه بأحكام عامة بشأن
�
ال�
لأ ي
ي
والج نرائم ي
الأ
والداخل للدولة وتناول
الجرائملأ الماسة با من الخارجي
رد� هي:
ي
ي
ت
ت
ال� ترسي عىل جميع ف الجرائم
ال�
تهدف إىل ارتكاب جريمة من الجرائم هذه ا حكام الجديدة ي
1.1المؤامرة ي
ف
والداخل ف الواردة ي� قانون
المنصوص عليها ي� المواد من  135إىل  138حيث الماسة بأمن الدولة الخارجي
ي
ين
والقوان� الأخرى وفق ما جاء ي� المادة  201مكرراً
نصت المادة  139من قانون العقوبات عىل أنه :العقوبات
ت
ال� تستهدف ارتكاب أي جرم ( )5قانون العقوبات.
"يعاقب عىل المؤامرة ف ي
من الجرائم المذكورة ي� مواد هذا الفصل بالعقوبة
وقد ترد جر فائم ماسة بأمن الدولة ف ي� شت�يعات
ذاتها المفروضة بموجبها عىل ارتكاب الجرم نفسه".
والجرائم المنصوص عليها ف ي� هذه المواد وردت عقابية خاصة ،ومثالها ي� ش
المار ت يا� ما بينته المادة
الت�يع إ
لسنة ،2012
 44من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 5
تحت عنوان ":الجنايات الواقعة عىل الدستور".
ال� تهدف إىل ارتكاب جريمة من جرائم ت
ت
تعت� الجرائم الواردة ف ي� المواد
ال� نصت عىل أنه ":ب
ي
2.2المؤامرة ي
ف
الفتنه المنصوص عليها ي� المواد من  142إىل  )38 ،30 ،29 ،28 ،26 ،24 ،4( 145من هذا المرسوم بقانون
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تعت� من فالجرائم
من الجرائم الماسة بأمن الدولة .كما ب
الماسة بأمن الدولة ،أي جريمة منصوص عليها ي� هذا
المرسوم بقانون إذا ارتكبت لحساب أو لمصلحة دولة
مجموعة أو جمعية أو
أجنبية أو أي جماعة إرهابية أو
منظمة أو هيئة يغ� ش
م�وعة "( .)27كما جاء ف ي� المادة  43من
بشأن مكافحة الجرائم
القانون االتحادي رقم  7لسنة 2014
المنصوص عليها ف ي� هذا القانون تُعد
الرهابية أن الجرائم
إ
الداخل والخارجي للدولة .وال
من الجرائم الماسة بالأمن
ي
الرهاب من الجرائم الماسة بأمن الدولة
أن جرائم إ
مراء َّ
سواء عالجها ش
الم�ع ضمن طائفة الجرائم الماسة بأمن
ِّ
خاصا.
الدولة أو أفرد لها شت� ًيعا ً

ن
الثا� :الركن المادي
الفرع ي
ين
ويتمثل ف� االتفاق؛ أي أن يتم ي ن
شخص�
ب�
ي
لأ
ث
المؤامرة أنها تتم من ي ن
طرف� عىل ا قل،
فأك� ،وجوهر
إذ ال يتصور وقوع الجريمة من شخص واحد كما بي َّنا،
وتتضا َءل خطورة الجرم كلما تضا َءلت قوة الدافع نحو
الجرامي لديه ،أو ازدادت قوة المقاومة
اتباع السلوك إ
المضادة لذلك الدافع(.)28
ويمكن استخالص مدى قوة كل من الدافع
والمقاومة المضادة له من طبيعة تكوين االتفاق ،ونوع
الجرامي ،والهدف المقصود من االتفاق.
السلوك إ
لألهذا ال يكفي التوافق لقيام الركن المادي
هو َّإل توارد خواطر
للمؤامرة؛ ّن التوافق كما بي َّنا،
وهو الما ق
ير� إىل مرتبة توحيد
عىل ارتكاب جريمة معينة،
الر ي ن
ادت� واتحاد أصحابهما ،وتطبيقاً لذلك قررت محكمة
إ
()29
الجرامية
النية
إظهار
هو
االتفاق
"إن
:
المرصية
النقض
إ
وتبادلها أو عدم إظهارها وتبادلها؛ إذلأيعلن كل عضو من
ئ
فيه فتتحدد
الجنا� رغبته وعزمه إىل سائر ا عضاء
االتفاق
ي
ف
إرادتهم عىل ارتكاب الجريمة المتفق عليها .أما ي� التوافق
ن
جا� عن رغبته وعزمه عىل ارتكاب نفس
فال يعلن كل ي
الجريمة".
الرادات فيه ن
مع�
وينبغي أن يكون اتحاد إ
الرادات يغ�
القطعية والنهائية( ،)30فإذا
كانت إحدى هذه إ
لأ
يعد اتفاقاً جنائياً؛ ّن المؤامرة كما بي ّنا هي من
جادة ال ُّ
ذوات التعدد ض
ال�وري أو الحتمي ،وال يتحقق
الجرائم
ن
ين
الفاعل� لها.
القانو� إال بتعدد
نموذجها
ي
هذا وال ت
يش�ط ف ي� االتفاق أن يأخذ شكال ً
معيناً ،فقد يكون عىل شكل جمعية أو منظمة اجتماعية
أو سياسية من مبادئها المساس بأمن الدولة الخارجي أو
الداخل ،وال ت
يش�ط أن تكون مستمرة ودائمة ،وإنما يكفي
ي

ت
ال� انعقد
التقاء إ
الرادات واندماجها للوصول إىل الغاية ي
عليها االتفاق.
وال ت
يكون رسياً ،فقد يكون
يش�ط ف ي� االتفاق أن
ف
ً
علنياً؛ إذ يكفي أن فيوطِّد العزم فيه علنا ي� استخدام القوة
بأمن الدولة،
واستعمال العنف � تنفيذ الجرائم الماسة
وكما بينت محكمة يالنقض المرصية( ،)31ال ت
يش�ط ف ي� االتفاق
أن يكون منظماً ومستمراً؛ إذ إن مجرد حصول االتفاق ي ن
ب�
ادت� أو ث
شخص� أو ث
أك� ،أو مجرد اتحاد إر ي ن
ين
أك� يتحقق
ئ
الجنا� بغض النظر عن طريقة تنظيمه أو مدة
االتفاق
ي
استمراره.
وتتحقق المؤامرة ت
ح� وإن كانت معلقة عىل
عىل حدوث أمر ف ي� المستقبل ،ما دام أن
ش�ط أو
معلقة الأ
هذا ش
والوقوع أو محتمل
التحقق
ممكن
مر
أو
ط
ال�
التحقق أو الوقوع ،مثل هزيمة مرشح ي ن
مع� ف ي� االنتخابات
النيا� أو إعالن حالة الطوارئ،
أو فوزه ،أو شحل المجلس ب ي
ال�ط أو الأمر الذي تم تعليق تنفيذ المؤامرة
أما إذا كان
عليه يغ� ممكن ومستحيل الوقوع ،فال يكفي االتفاق لقيام
جريمة المؤامرة (.)32
لذا ينبغي ف ي� االتفاق أن يحدد الجريمة
ووسائل
المراد ارتكابها؛ أي الغاية والغرض من المؤامرة،
االتفاق أن يختلف المتآمرون ف ي�
تنفيذها ،وال يخل بهذا
بعض الأمور بعد نجاحهم ف ي� تنفيذ المؤامرة وإتمام
()33
الجرامية.
أعمالهم إ
الت�يع الأ ن
وال يكفي ف ي� ش
رد� أن يتفق المتآمرون
ي
ت
ال� يعاقب
عىل ارتكاب جريمة من جرائم أمن الدولة ي
عىل التآمر الرتكابها بل ال بد أن يقوم المتفقون بتحديد
الوسائل الالزمة الرتكاب هذه الجريمة ،فإذا لم يتم
تحديد هذه الوسائل فإن المؤامرة تفقد أحد ش ف�وطها،
وتحديد الوسائل الالزمة الرتكاب الجريمة يدخل ي� ماهية
االتفاق أو هو المرحلة الثانية من االتفاق بعد أن يتم
ت
ين
ال� يريدون ارتكابها .وتحديد وسائل
تعي� الجريمة ني
يع� أن الجناة عازمون عىل ارتكاب ما
ارتكاب الجريمة ي
اتفقوا عليه .ومن خالل تحديد الجناة للوسائل والخطط
ت
ال� سينفذون الجريمة من خاللها نستطيع أن نحكم عىل
ي
مدى إمكانية ارتكاب الجريمة بهذه الوسائل ،فإذا كانت
الوسائل ال تقوى عىل إحداث النتيجة أو يستحيل أن
ترتكب الجريمة فبها فإن المؤامرة تفقد أحد عنارصها ،وأن
بالنسبة لوسيلة ارتكاب
ورد لفظ الجمع � تعريف المؤامرة
الجريمة حيث بيع� عن ذلك ش لأ ن
رد� ف ي� المادة 107
الم�ع ا ي
من قانون العقوبات بعبارة" :بوسائل معينة" .إال أن ذلك
ن
يع� أن تتعدد الوسائل فيكفي ي ن
تعي� وسيلة واحدة.
ال ي

127

وقد جاء ف ي� قرار محكمة أمن الدولة الأردنية
رقم  217/96تاريخ  1997/2/17أنه" :إذا ثبت اتفاقهم –أي
المتآمرين -والتقاء إراداتهم واتحاد فنواياهم عىل ارتكاب
ت
منطق� عجلون
عملية إرهابية ضد السياح اليهود ي�
ي
وجرش وأن اتفاقهم هذا كان حاسماً وجازماً وأنهم قد
حددوا وسائل تنفيذ مؤامراتهم وأنهم قاموا ي ن
بتأم� لأوسائل
هذا التنفيذ حيثلأ أقدموا عىل نزع مجموعة من ا لغام
وأقدموا عىل نقل وحيازة هذه
ضد الدبابات وا فراد
()34
الألغام من أجل استخدامها ف ي� عمليات إرهابية".
ولكن هل يتصور ش
ال�لأوع ف ي� المؤامرة؟ يقصد
ش
بال�وع البدء بتنفيذ فعل من ا فعال الظاهرة المؤدية
ن
الجا� منلأ إتمام
يتمكن
لم
جنحة
أو
جناية
تكاب
ر
ا
إىل
ي
الأفعال الالزمة لحصول تلك الجناية أو الجنحة سباب
ت
ال� يعاقب عىل
ال ش دخل إلرادته فيها ،وتسمى الجريمة ي
ال�وع فيها ،إذا لم تتحقق النتيجة الجرمية فيها،
الجريمة الناقصة ،ش
وال�وع كقاعدة عامة معاقب عليه
ف� كافة الجنايات ،والجنح ت
ال� يوجد نص يعاقب عىل
ي
يش
ال�وع فيها ،والمؤامرة فهي من الجنايات ،إال أن الراجح
ال�اح أن ش
لدى ش
ال�وع ي� المؤامرة يغ� متصور( ،)35ذلك
أن المؤامرة تتجىل ف ي� اتحاد إرادات المتآمرين ش
وال�وع
يتطلب البدء ف� تنفيذ أعمال مادية ترمي إىل ت
اق�اف
ي
الرادات إما أن يكون أو ال يكون فليس
الجريمة فواتحاد إ
فيه بدء ي� التنفيذ.
الفرع الثالث :الركن المعنوي
ت
الثم
ال� يتكون منها إ
إن تحديد العنارص ي
ئ
الجنا� ف ي� جريمة المؤامرة ليس بالأمر السهل ،وقد أثار
ي
كث�اً من الخالف والجدل ،والذي يهمنا بهذا الصدد هو
ي
العالقة النفسية ت
الذي يعاقب
باالتفاق
الفاعل
تربط
ال�
ي
عليه القانون ،والذي يأخذ صورة القصد ف ي� جريمة
للثم
المؤامرة ،إال أن هذا التصوير
النفس المجرد إ
ي
للثم تضم االتفاق
دة
موح
إ
َّ
صع ئب الوصول إىل فكرة َّ
ت
االش�اك الجرمي ي ن
وب�
الجنا� باعتباره صورة من صور
ي
مستقلة بذاتها؛ وذلك الختالف
المؤامرة باعتبارها جريمة
ين
ين
النفسي� ليس ف ي� الدرجة وإنما من حيث
المسلك�
هذين
طبيعتهما القانونية.
ق
تال� إر ي ن
ادت� عىل
فالمؤامرة تتحقق بمجرد ي
ت
اق�اف جريمة مخلة بأمن الدولة ،وال بع�ة بالعدول؛
الجريمة إنما هو من
لأ ّن العدول الالحق عىل إتمام
لأ
فقبيل الندم أو التوبة ،لذا ال يمكن ا خذ بالرأي السائد
ئ
بعدم معاقبة من يعدل عن االتفاق
الجنا�
ي� الميدان
ي
لأ
بعد إبرامه وانعقاده؛ ن هذا الرأي إن كان صالحاً لالتفاق
ئ
الجنا� فإنه يغ� ذلك بالنسبة للمؤامرة ،ي ن
لسبب�:
ي

أ
المار ت يا� يعاقب رصاحةً عىل االتفاق
الول :أن القانون إ
ئ
الجنا� إذا كان الغرض منه ارتكاب جريمة ماسة بأمن
ي
ئ
الجنا� هنا (المؤامرة) ليس فعال ً فمن
الدولة ،فاالتفاق
ي
أفعال التنفيذ وإنما هو دون ذلك وقبله ،وال اجتهاد ي�
مورد النص.
ن
الثا� :إن هذا الرأي السائد يستند إىل اعتبارات عملية ث
أك�
ي
واستقل عن أطرافه ترتبت
منها قانونية ،فاالتفاق إذا
تحققهذه آ
الثار العقوبة(.)36
عليه آثاره الجنائية ،ومن أهم
ولقد ي َّ ن
المار ت يا�لأ طريق
ب� قانون العقوبات إ
ت
بالغ عن االتفاق وا شخاص
ال
ط
فاش�
العفاء من العقوبة،
إ
إ
ت
المش� ي ن
سنبينه ف ي� المبحث الثالث عقوبة
ما
وهذا
ك� فيه،
ِّ
ئ
والعفاء منها.
االتفاق
الجنا� إ
ي
بغ� ذلك ما هو إال إهدار للعلة
لذا؛ فإن
القول ي
الم�ع ف
العفاء من العقوبات ت
ال� ت
ت
ال� قررها،
�
اش�طها ش ِّ ي إ
ي
ئ
الجنا� ي ت
والمش� ي ن
ك�
االتفاق
قيام
عن
بالغ
بال
والمتمثلة
إ
ي
فيه؛ لأن النية قد اتخذت مظهراً خارجياً تمثل ف ي� التقاء
ادت� أو ث
إر ي ن
أك� عىل ارتكاب جريمة ماسة بأمن الدولة،
المار ت يا� قد أدان هذا المظهر بوصف االتفاق
والقانون
إ
ئ
الجنا� (المؤامرة)؛ لما ينطوي عليه من خطر يحتمل
ي
ض
معه إيقاع ال�ر .والمؤامرة كما بي ّنا هي من الجرائم
ئ
الجنا�،
القصدية؛ لذا يتخذ ركنها المعنوي صور القصد ت ي
المار يا� إىل
وقد أشارت المادة ( )38من قانون العقوبات إ
ئ
الجنا� بقولها ..." :ويتوفر العمد باتجاه إرادة
القصد
ي
ن
الجا� إىل ارتكاب فعل أو االمتناع عن فعل تم� كان هذا
ي
مجرماً قانوناً وذلك بقصد إحداث نتيجة ش
مبا�ة
االرتكاب َّ
ن
ً
الجا� قد توقعها."...
يكون
ا
قانون
مة
مجر
أو أي نتيجة
ن
ئ
الجنا� َّوفقاً لهذه المادة ي ت
الجا�
علم
ض
يف�
فالقصد
ي
ي
بعنارص الجريمة واتجاه إرادته نحو تحقيق هذه العنارص
ئ
الجنا� عىل عنرصين هما:
أو قبولها( ،)37ويقوم القصد
ي
والرادة.
العلم إ
ن
االتفاق ،أي
الجا� ف ي� موضوع
أوالً :العلم :أي علم
ي
ف
إحاطته بجميع الظروف المحيطة به والداخلة ي� تحديد
ن
بتفاصيل االتفاق
الجا�
طبيعته؛ أي ينبغي تحقق علم
ي
لأ
ئ
الجنا� (المؤامرة) ف ي� لحظة سابقة عىل إرادته؛ ّن العلم
ي
ويقيدها ،فإذا كان يجهل
هو الذي يحدد اتجاه إ
الرادة لأ ّ
قصده ال ينعقد عند
ن
عليه؛
هذه التفاصيل ففال عقاب
ّ
ت ف
ن
الجا� أن لأيحيط
توهمه أو خطئه يلأ� التصور ،وال يف�ض ي� ي
علماً بكل دقائق ا مور ،بل يكفي أن يتحقق العلم با مور
الأساسية والعامة.
ومضمون العلم ف ي� جريمة المؤامرة ،أن يفهم
ن
الجا� ويدرك أن الغرض من االتفاق هو ارتكاب جريمة
ي
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يع� الأ ن
الت� ي ن
ش
والمار ت يا� ،وعقوبة فالدعوة إىل االتفاق،
الداخل ،وفقاً لما هو
الدولة الخارجي أو
ماسة
رد� إ
ي
ي
لأ
بأمنعليها ف
المارا�ت
ئ
ش
لعقوبة االتفاق
قىص
ا
والحد
لالدعاء
مجال
وال
العقوبات،
قانون
�
منصوص
الجنا� ي� الت�يع إ ي
ي
ي
وذلك ف� الفروع آ
بالجهل فيها؛ لأن العلم بخطورتها ض
و�رها ت
التية.
مف�ض.
ي
الفرع أ
الرادة :أي اتجاه إرادة ن
الول :نظرة عامة عىل عقوبة المؤامرة
الجا� نحو ارتكاب جريمة
ثانياً :إ
ي
الداخل،
من الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي أو
ي
لأ ن
بجميع أركانها وعنارصها؛ أي إرادة ن
رد�
بينت المادة
جان
الجا� االتفاق مع
ٍ
 139من قانون العقوبات ا ي
ي
ت
ال� تهدف إىل ارتكاب جريمة من
آخر عىل ارتكاب هذه الجريمة.
العقوبة عىل المؤامرات ي
الجرائم المنصوص عليها ف ي� المواد من  135إىل  138حيث
ئ
المؤامرة
الجنا� ال يتحقق إال إذا اتجهت إرادته نصت المادة هذه المادة عىل أنه" :يعاقب عىل
والقصد
ي
المذكورة �ف
إىل االتفاق مع آخر عىل ارتكاب جريمة مخلة بأمن الدولة ت
ال� تستهدف ارتكاب أي جرم من الجرائم
ي
ي
بإرادة حرة مختارة ،أما إذا لم تكن إرادته كذلك فال يتحقق مواد هذا الفصل بالعقوبة ذاتها المفروضة بموجبها عىل
ئ
ارتكاب الجرم نفسه".
الجنا�.
القصد
ي
ئ
ت
ال� تهدف ف إىل ارتكاب جريمة
الجنا�
وتتحقق جريمة المؤامرة بتوافر القصد
ي
والمؤامرات ي
المواد من  142إىل
�
عليها
المنصوص
الفتنه
ائم
ر
ج
من
فالباعث
بغض النظر عن الباعث أو الدافع عىل ارتكابها،
ي
عد الأداة  145من قانون العقوبات يعاقب عليها بالأشغال الشاقة
هو السبب الدافع الرتكاب جريمة المؤامرة ،و
()38يُ ُّ
ن
ت
ن
ين
ال� تهدف إىل ارتكاب أعمال
والعضل
الذه�
للنشاط�
المحركة
ي
ي
للجا�  ،فال بع�ة المؤقتة وكذلك ن المؤامرات ي
ي
(المادت�  146و  148/1من قانون العقوبات).
إرهابية
المؤامرة ،سواء أكانت نبيلة أم
عىل
البواعث
أو
بالدوافع
ي
ئ
الجنا�(.)39
دنيئة ش(�يرة)؛ لأنها ال تدخل ف ي� القصد
ي
ف
ت
المارا� ي ز
و� ش
م�ت المادة ( )201مكرراً
الت�يع إ
ي
المار ي تا� ي َّ ن
يز
ب� عدة حاالت للعقاب
العقوبات
التمي� الأردنية المقصود ( )13من قانون
وقد ّبينت محكمة
إ ي
ئ
الجنا� .والجدير ذكره أن العقاب عىل
االتفاق
عىل
والرادة والبواعث والدوافع عىل ارتكاب جريمة
بالعلم إ
ئ ت ي
يأ� من باب التجريم المبكر االحتياطي،
الجنا�
المؤامرة ،إذ قررت(" :)40المؤامرة من الجرائم القصدية االتفاق
ي
ي
ئ
ئ
ت
الجنا� بحد ذاته ال يشكل جريمة إال إذا
الجنا� بشقَّيه ذلك أن االتفاق
ال� يلزم الحكم بوجودها توافر القصد
ي
تي
ي
والرادة ،والمقصود بعنرص العلم :أن يش�ك كل كان كخطوة أو مرحلة الرتكاب جريمة ماسة بأمن الدولة
العلم إ
أن ش
المار ت يا� عاقب عىل
متآمر وهو عالم بأن الغرض من االتفاق هو ارتكاب جناية الخارجي أو
الم�ع إ
الداخل ،كما ّ
ي
ِّ
ئ
الجنا� الذي يكون الغرض منه ارتكاب أية جريمة
عليها االتفاق
الجنايات الواقعة عىل أمن الدولة والمنصوص
ي
من ف
الداخل كافة،
أو
الخارجي
الدولة
بأمن
الماسة
ائم
ر
الرادة ،فيتمثل ف ي� من الج
حرصاً ي� قانون العقوبات .أما عنرص إ
ي
التجريم عىل جرائم محددة كما فعلت بعض
المتفق عليها بجميع أركانها .ولم يقرص
إرادة المتآمر ارتكاب الجريمة
الدوافع ف
ش
الت�يعات الأخرى.
ينفي
ال
المؤامرة
جريمة
�
إن ش�ف البواعث ونُ
ي
بلة عن القصد الجرمي ،وال يؤثر �ف
المع�
الجرامية
النية إ
ب
ي
ئ
الجنا� فال يقترص
أن العقاب عىل االتفاق
توافر عنارص وأركان الجريمة".
كما ّ
ي
عىل الجرائم الماسة بأمن الدولة الواردة ي� قانون
المبحث ن
الثا�
يشمل كذلك الجرائم الماسة بأمن الدولة
فالعقوبات ،بل
ي
لأ
ن
ي� ش
القانو� نص المادة ()201
الت�يعات ا خرى ،وسندنا ت ي
عقوبة المؤامرة أ
والعذار ت
"ترسي
وال� نصت عىل
الم�تبة عىل التبليغ عنها
مكرراً ( )5من قانون العقوبات ي
المنصوصأن:عليها �ف
أحكام
ني
هذالأولالفصل ن عىل الجرائملأ
لأ
ف
ين
ين
الثا�
الفصل� ا
و� المطلب
سنب� لأف ي�
والثا� من الباب ا ول منلأالكتاب ي
ي
المطلب ا ول عقوبة المؤامرة ،ي
ن
ت
من هذا القانون ،وعىل الجرائم فالماسة با منلأ الخارجي
الثا� ا عذار الم�تبة عىل التبليغ عنها.
ي
ين
القوان� ا خرى".
والداخل للدولة المنصوص عليها ي�
ي
المطلب أ
الول
فإذا وقعت الجريمة محل االتفاق الجنا�ئ
ي
يعاقب من دخل ف ي� االتفاق الرتكابها بوصفه فاعال ً لها
عقوبة المؤامرة
ت
إذا أبرز إىل ي ز
ال� تؤلّفها أو ش
ك� فيك
ح� الوجود العنارص تي
نلقي نظرة عامة عىل عقوبة المؤامرة ف ي� بالتسبب باالتفاق ،فمن صور االش�اك بالتسبب ي�
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ف
المار ت يا� :من اتفق فمع يغ�ه عىل ارتكابها
الجريمة ي� القانون إ
()41
و� هذه الحالة فإن
فوقعت بنا ًء عىل
هذا االتفاق  ،ي
بكافة صوره) ش
ش
كل من ش
وال�يك
المبا� (الفاعل
ال�يك
بالتسبب يُعاقب بعقوبتها ما لم ينص القانون عىل خالف
ذلك(.)42
ئ
الجنا� البسيط وفقاً لما
وتكون عقوبة االتفاق
ي
جاء ف ي� المادة ( )201/1مكرراً ( )13السجن المؤقت مدة
ال تقل عن ش
ع� سنوات؛ أي لأأن العقوبة تكون بحدها
الأ ن
ع� سنوات ،وبحدها ا عىل خمس ش
د� ش
ع�ة سنة،
ئ
الجنا� عىل ارتكاب الجرائم
وهذه العقوبة مقررة لالتفاق
ي
والداخل سواء أكانت من
الخارجي
الماسة بأمن الدولة
ي
ويث� هذا الأمر تناقضاً نوضحه
الجنح،
فالجنايات أم آ من
ي
وجود اتفاق ئ
ب� ث
جنا� ي ن
أك� من
لنفرض
ي� المثال ال ت ي�:
ي
بأمن الدولة ،وتم ارتكاب
شخص الرتكاب جنحة ماسة
الجريمة محل االتفاق ،هل ف ي� هذه الحالة يعاقب
ال� ت
ت
اق�فت أم أنهم يعاقبون
المتفقون بعقوبة الجنحة ي
السجن المؤقت مدة ال تقل عن
بعقوبة االتفاق وهي
بالطبع ف
ش
محل
الجريمة
تكاب
ر
ا
حال
�
ع� سنوات؟
ي
بعقوبة الجريمة ت
ال� ارتكبت؛ لأ ّن
الجناة
عاقب
ي
االتفاق
ُ
ئ ي
استثنا� ومبكِّر لمواجهة
تجريم
هو
االتفاق
عىل
العقاب
ي
ق
استبا� وهو تجريم احتياطي كما
وتجريم
خطرة،
حالة
ش ي
ال�وع ،فإذا ارتكبت الجريمة محل
هو الحال ف ي� تجريم
العقا� الذي يحكم
االتفاق يُعاقب الجناة وفقاً للنص
بي
تطبق نصوص االتفاق .ولكن هل يعقل
هذه الجريمة وال ّ
ف ي� حال االتفاق عىل ارتكاب ف جنحة ماسة بأمن الدولة أن
تكون العقوبة جنائية ،وأنه ي� حال ارتكابها تكون العقوبة
جنحة.
ش
هذا الخلل ش
الم�ع
الت�يعي يجب عىل
ِّ ئ
الجنا�
االتفاق
عىل
بالعقاب
المار ت يا� تفاديه؛ وذلك
إ
ي
بالعقوبة المقررة للجريمة محل االتفاق ،حيث يستوي
االتفاق عىل ارتكابها فوارتكابها فعالً ،أو أن يقرص العقاب
ئ
الجنا� ي� الجنايات.
عىل االتفاق
ي
وشدد ش
المار ت يا� ف ي� المادة  201/2مكرراً 13
الم�ع إ
َّ
ِّ
العقوبات العقوبة ،لتصبح السجن المؤبد عىل
من قانون
كل من له دور ف� إدارة االتفاق؛ أي عىل القادة والمخط ي ن
ِّط�
ي
لالتفاق.
ئ
ن
الجنا� ف� ش
الت�يع
الثا� :عقوبة الدعوة لالتفاق
الفرع ي
ي ي
المارا�ت
إ ي
جرم ش
المار ت يا� فعل من يدعو آخر
الم�ع إ
ِّ
لالنضمام إىل اتفاق ولم تقبل دعوته ،فقد نصت المادة
 201/3مكرراً  13من قانون العقوبات عىل أن ":يعاقب

بالسجن المؤقت كل من دعا آخر لالنضمام إىل اتفاق من
تقبل دعوته " .وهنا نكون بصدد عدة
هذا القبيل ولم
النحو آ
ال ت ي�:
فروض عىل
أوالً :أن تتم الدعوة من شخص آلخر يك ينشأ االتفاق،
وهذه الحالة هي دعوة إىل عقد اتفاق ،ويتم رفض
ئ
جنا�
الدعوة ،وهنا تقوم جريمة بحق من دعا إىللأاتفاق ي
ولم تقبل دعوته وهي جريمة فاعل واحد؛ نه لو قبلت
ئ
الخاص(المؤامرة)،
الجنا�
دعوته لقامت جريمة االتفاق
ي
جنا� ال يعد ش�وعاً �ف
ئ
اتفاق
ومجرد الدعوة لالنضمام إىل
ي ُ
ي
ت
ال� ال يتصور ش
ال�وع فيها كونها جريمة
جريمة االتفاق ي
تامة عندما يتم االتفاق .وقد أراد ش
الم�ع
شكلية ال تقع إال
من تجريم الدعوة إىل االنضمام إىل اتفاق ئ
جنا� إذا لم
لأ ( )43ي
تقبل الدعوة مواجهة حالة خطرة تهدد ا من .
ئ
جنا�
ثانياً :أن تتم دعوة شخص فإىل االنضمام التفاق ي
قائم من شخص ليس طرفاً ي� االتفاق وترفض دعوته،
وهذا الفرض صعب التصور إال إذا اتخذ صورة التحريض
عىل االتفاق( ،)44ولم يكن ش
بحاجه إىل
المار ت يا�
الم�ع إ
لأ
تجرم التحريض عىل االتفاق يغ� المتبوع بأثر؛ نه جرم
عىل ارتكاب الجرائم الماسة بأمن الدولة الذي
التحريض
ق
يال� قبوال ً ف ي� المادة  201مكرراً  14من قانون العقوبات،
ال ي
�ض
وإذا تم التحريض عىل االنضمام إىل اتفاق وأف هذا
التحريض إىل نتيجة وتم االنضمام ،فإن من المحرض
ت
ال� حرض عىل ارتكابها وفقاً
يعاقب بعقوبة ف الجريمة ي
الجرامية  ،حيث أن ش
الم�ع
للقواعد العامة ي� المشاركة إ
المار ت يا� يعاقب المحرض عىل ارتكاب الجريمة بعقوبة
إ
الجريمة ت
ال� حرض عىل ارتكابها إذا وقعت هذه الجريمة
ي
بناء عىل هذا التحريض(.)45
ئ
الجنا�
ثالثاً :أن تتم الدعوة من شخص داخل ف ي� االتفاق
ي
تث� أية مشاكل سواء أكان
وتقبل دعوته ،وهذه الحالة ال ي
االتفاق يضم أشخاصا آخرين من قبل ،أم كان الشخص
الذي تمت دعوته هو أول من اتفق مع من دعاه ،ففي مثل
لأهذا الفرض ال تشدد العقوبة عىل من دعا يغ�ه إىل االتفاق
ن الدعوة القت قبوالً.
ف
ئ
جنا�
آرابعاً :أن تتم الدعوة من
شخص داخل ي� اتفاق ي
ف
لخر ويتم رفض هذه الدعوة ،ي� فهذا الفرض فإن من
دعا لالتفاق يكون لديه تعدد مادي ي� الجرائم :االتفاق
ئ
الجنا� الرتكاب جريمة ماسة بأمن الدولة ،ودعوة شخص
ي
يالق قبوالً ،وتطبق عليه أحكام
لالنضمام
التفاق لم ِ
المادي ف
الدولة .ويقع عىل
بأمن
الماسة
ائم
ر
الج
�
التعدد
ي
عاتق الشخص الذي ّتم دعوته ،للدخول ف ي� االتفاق أن
ئ
الجنا� ،وإال ُع َّد مرتكباً لجريمة كتم
يبلغ عن هذا االتفاق
ي
جرائم أمن الدولة وفقاً لنص المادة ( )201مكرراً (.)15
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الفرع الثالث :الحد أ
ئ
الجنا�
القىص لعقوبة االتفاق
ي
جاء ف ي� المادة ( 201/4مكرراً  ..." :)13إذا كان
اتخاذها
الغرض من االتفاق ارتكاب جريمة معينة ،أو
وسيلة إىل الغرض المقصود ،وكانت عقوبة ش
ال�وع ف ي�
هذه الجريمة أخف مما نصت عليه الفقرات السابقة،
فال توقع عقوبة أشد من العقوبة المقررة لذلك ش
ال�وع".
ئ
الجنا� الرتكاب جريمة
ومفهوم ذلك ،أن عقوبة االتفاق
ي
من الجرائم ت
ال� يعاقب عىل ش
ال�وع فيها يجب أال تتجاوز
ال�وع ي ف ي� هذه الجرائم؛ أي أن ش
عقوبة ش
الم�ع وضع حداً
ِّ
ئ
الجنا� ،بحيث ال تتجاوز العقوبة
االتفاق
لعقوبة
أقىص
ي
عقوبة ش
ال�وع المقررة للجريمة محل االتفاق .ولكن ماذا
لو كانت الجريمة ال يتصور فيها ش
ال�وع ،كأن تكون من
ت
ال� ال يتطلب فيها ش
الم�ع حصول
الجرائم( )46الشكلية ي
ت ِّ
ال� لم يفرض
الدولة
بأمن
الماسة
الجنح
نتيجة  ،أو من
ي
لل�وع فيها ،ف
ش
ش
نطبق
السابقة
الحاالت
�
الم�ع عقوبة
ّ
ي
ِّ
الواردة ف
ً
ات ،3-1
ر
الفق
()13
ا
ر
مكر
()201
المادة
�
العقوبات
لعدم وجود عقوبة ي ش
لل�وع ف ي� ف الجريمة ،وهذا الأ فمر ف ي� رأينا
يغ� منطقي ،فعقوبة ش
ال�وع ي� جريمة عقوبتها ي� صورتها
التامة السجن تكون السجن مدة ال تزيد عىل نصف الحد
ن
بمع� أن عقوبة
الحبس،
الأقىص المقرر للجريمة أو
ف
ئ
الجنا� الواردة ي� المادة ( )201مكرراً
مرتكب جريمة االتفاق
ي
( )13تكون بحدها الأقىص سبع ف سنوات ونصفاً ،أو الحبس
بحد ن
أد� ثالث سنوات .أما ي� حال كون الجريمة من
الجرائم ت
ال� ال يعاقب عىل ش
ال�وع فيها ،فتكون العقوبة
ع� إىل خمس ش
هي السجني المؤقت من ش
ع�ة سنة ،هذه
المغايرة ف ي� العقوبة كون الجريمة جناية ال يتصور فيها
ش
ال�وع  -شكلية -أو جنحة ال تستند إىل أي أساس .ونفس
الأمر يقال بخصوص الفقر ي ن
الثانية والثالثة من المادة
ت�
( )201مكرراً ( .)13وعليه ،كان من الأفضل أن يضع ش
الم�ع
ِّ
ئ
الجنا� بشكل عام ت
ح� تحقق
حداً أعىل لعقوبة االتفاق
ي
المساواة ف� الحدود القصوى للعقوبات ت
ال� تفرض عىل
ي
ي
ئ
الجنا�.
مرتكب جريمة االتفاق
ي
ن
الثا�
المطلب ي
أ
العذار ت
الم�تبة عىل التبليغ عن المؤامرات

عذراً مخففاً ف ي� بعض الحاالت.
فالأصل أن ش
الم�ع ال يوجب عىل مرتكب
ت
ال� ارتكبها ،ولكن لطبيعة
الجريمة التبليغ عن الجريمة ش ي
ت
يمنح من يش�ك فيها
المؤامرة وخصوصيتها فإن الم�ع
أخ� عنها ف ي� حاالت معينة،
عذراً محال ً أو مخففاً إذا ب
ث
ن
فالمؤامرة ما هي إال اتفاق يب� أك� من شخص الرتكاب
ض�
جريمة أمن دولة يعاقب عىل المؤامرة الرتكابها ،فال ي
أن يمنح من ت
أخ�
يش� فك بها الفرصة للرجوع عن اتفاقه إذا ب
السلطة عن رفاقه � المؤامرة ونكث العهد معهم ،أو ت
ح�
ي
وأخ�وا السلطة عما اتفقوا عىل ارتكابه؛
عدلوا
جميعهم ب
ذلك أن الأمر لم يخرج إىل ي ز
ح� الوجود وهو مجرد اتفاق
ولكنه اتفاق يستمد خطورته فمن خطورة الجريمة المراد
ارتكابها ،كما أن منح الجناة ي� المؤامرة أعذارا قانونية
ت
ال�
معفية أو مخففة إذا ب
أخ�وا نعنها هو نوع من السياسة ي
قصد منها ش
ب� المتآمرين أنفسهم وزعزعة
يقاع
ال
الم�ع إ
ي
س�د إىل خاطره أن أحدهم قد
منهم
فكل
الثقة بينهم،
ي
بلغ أو ف ي� لحظة معينة سيسعى إىل التبليغ ،وهذا من
فريسة
ويجعل قكال منهم
شأنه أن يضعف من عزائمهم
االل�ام الأ
للشك ،وقد يخرج عىل ت ز
خال� مع رفاقه ف ي�
ي
لك ينجو من العقوبة.
المؤامرة ويبلغ ي
الم ِحل
أوالً :العذر ُ
لأ
الم ِحلّه بموانع العقاب ذلك
تسمى ا عذار ُ
أنها تحول دونلأ عقاب لأمرتكب الجريمة رغم ثبوتها ولم
الم�ع ا ن
يضع ش
رد� ل عذار المحلة نظرية عامة ،وإنما
ي
تحدد ش�وطها وفقاً للنص الوارد فيها ،وهي ت
تف�ض
ت
ال�
تحقق جميع أركان الجريمة بخالف موانع المسؤولية ي
كما
السناد المعنوي لمرتكب الجريمة،
تؤديلأ إىل تخلف إ
(الت�ير) ف ي�
باحة
ال
أسباب
عن
تختلف
الم ِحلّه
إ
ب
أن ا عذارلأ ُ
خ�ة ترفع وصف التجريم عن فالفعل وأنها
أن هذه ا ي
ت
المش� ي ن
ك� ي� الجريمة
موضوعيهلأ الأثر وترسي عىل كافة
ت
ال� تحول دون العقاب رغم
بعكس ا عذار المحلة ي
شخص ال
أثر
ذات
أنها
كما
الجريمة،
توافر جميع عنارص
ي
ش
يستفيد منها إال من ذكره الم�ع رصاحه.

فهذه الأعذار وردت عىل سبيل االستثناء ومن
رد� ف
ن
الت�يع الأ ن
ين
نب� ف ي� الفرع الأول الأعذار ف ي� ش
القانو� الواردة فيه
و� المطلب ثم فال يقاس عليها ويحدد النص
ي
ي
ي
لأ
ف
ت
ن
()47
ش
ش
�وط إعمالها .
المار يا�.
الثا� ا عذار ي� الت�يع إ
ي
أ
أ
أ ن
وبخصوص العذر المحل الخاص بمن ت
ف ش
رد�
يش�ك
الفرع الول :العذار ي� الت�يع ال ي
ف
ي� مؤامرة ويبلغ عنها فقد نصت عليه المادة  109/1من
الم�ع الأ ن
رد� من ت
يمنح ش
يش�ك ف ي� مؤامرة فرصة قانون فالعقوبات وجاء فيها أنه" :يعفى من العقوبة من
ي
ت
وأخ� فالسلطة بها قبل
إ
أخ� السلطات المختصة فبأمر تلك اش�اك ي� مؤامرة عىل أمن الدولة ب
للعفاء من العقاب إذا ب
المؤامرة وفق ش�وط معينة ،كما يمنح من ت
يش�ك ي� مؤامرة البدء بأي فعل ي ئ
مه� للتنفيذ  ."...وجاء ي� الفقرة الرابعة
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من نفس المادة أنه" :ال تطبق أحكام هذه المادة عىل
المحرض"
ِ
ومن خالل نص المادة  109/1من قانون العقوبات يتضح لنا
أن هذا العذر يتطلب توافر ش
ال�وط التالية:
1.1أن تكون الجريمة المبلغ عنها مؤامرة عىللأ أمن
استثناء عىل ا صل
الدولة .فالعقاب عىل المؤامرة
العام ف ي� عدم التجريم قبل البدء ف ي� التنفيذ ،فليس
كل جرائم أمن لأالدولة يعاقب عىل المؤامرة الرتكابها،
وإنما يقترص ا مر عىل مجموعة من جرائم أمن
الدولة الداخل حددها ش
خاصة،
الم�ع بنصوص
ي
يستفيد من العذر المحل من ت
يش�ك ف ي�
وبالتال ال
ي
داخل
دولة
أمن
جريمة
أو
خارجي
دولة
أمن
جريمة
ي
بالخبار عنها.
ال يعاقب عىل المؤامرة فيها إذا قام إ
البالغ من شخص ش�يك ف ي� المؤامرة ،أي من
2.2أن يتم إ
ين
ين
المحرض فإنه ال
أما
،
المتدخل�
أو
المتفق�
أحد
ِ
يستفيد من العذر المحل إذا بادر إىل التبليغ ،ذلك
ن
شيطا� يخلق
خط� وعمله عمل
أن
المحرض شخص ي
ي
ِ
آ
للخرين،
ويحبذها
تها
ر
فك
يزين
أو
الجريمة
فكرة
وح� ال يكون التحريض بهدف اليقاع آ
ت
بالخرين،
إ
حيث يشجع ويحرض من ال خلق له عىل التآمر،
فالمحرض يبقى
وبعد ذلك يبلغ عن المتأمرين،
ِ
مسؤوال ً عن أفعاله ت
ح� لو عدل عن المؤامرة جميع
المتآمرين ،وهذا الحكم يستفاد من نص المادة
ت
وال� استثنت المحرض
 109/4من قانون العقوبات ي
من االستفادة من العذر المحل .

ش
ال�طة أو الدوائر الأمنية الأخرى ،وقد يكون التبليغ
ن
داري� أو إىل الجهات القضائية ،أما
إىل الحكام إ
ال ي لأ
يخ�
إذا تم إخبار أحد ا شخاص بأمر المؤامرة كأن ب
أحد ش
ال�كاء أمر المؤامرة إىل صديقه أو أي شخص
آخر فهذا ال يعفيه من العقاب وإنما يقع عىل عاتق
الذي علم بأمر المؤامرة أن يبلغ عنها -إذا
الشخص
ين
المستثن� من واجب التبليغ-
لم يكن من الأشخاص
وإال عد مرتكباً لجريمة كتم المؤامرات.
فالمادة  84من ف قانون العقوبات المرصي
ت
المؤامرة
للعفاء من العقوبة ي� حالة التبليغ عن
تش�ط إ
أن يكون االبالغ قبل البدء ف ي� تنفيذ الجريمة وقبل البدء ف ي�
التحقيق.
ثانياً :ش�وط العذر المخفف.

تناولت المادة  109من قانون العقوبات ف ي�
فقرتيها الثانية والثالثة ش
ال�وط الخاصة بالعذر المخفف
ت
المش�ك ف ي� مؤامرة أو جريمة أخرى عىل أمن
ف ي� حالة إخبار
هات� الفقر ي ن
الدولة السلطات بأمرها ،وجاء نص ي ن
ت� عىل
النحو آ
ال ت ي�:
المادة " 109/2إذا ارتكب فعل كهذا أو بدأ به ال
يكون العذر إال مخففاً" .المادة " :109/3يستفيد من العذر
أخ� السلطة بمؤامرة أو بجريمة
المخفف المتهم الذي ب
أخرى عىل أمن الدولة قبل إتمامها أو أتاح آ القبض –ولو
ين
بعد ش
المتهم� الخرين أو عىل
مبا�ة المالحقات – عىل
الذين يعرف مخبأهم".
ين
يتب� لنا أن العذر المخفف عىل خالف العذر
المحل يشمل المؤامرة عىل أمن الدولة وكذلك أية جريمة
من جرائم أمن الدولة ،وبالتال ي ن
سنب� حاالت العذر
ي
المخفف عندما تكون الجريمة المبلغ عنها مؤامرة ،وكذلك
حاالت العذر المخفف عندما تكون الجريمة المبلغ عنها
جريمة أمن دولة أخرى يغ� المؤامرة.
وإذا كانت الجريمة مؤامرة فإن العذر يكون مخففاً ف ي�
ين
حالت�:

عن المؤامرة مفصال ً ومحدداً
ال
3.3يجب أن يكون إ
الجناةبالغ آ
الخرينلأ والجريمة المزمع
من حيث
ارتكابها( ،)48وال يخضع البالغ ية ش�ائط شكلية أو
صياغة معينة ،فقد يكون خطياً أو شفهياً ش
مبا�اً
فالخبار يجب أن يكون شامال ً لكل
أو بالوساطة ،إ
المخ� عن المؤامرة ،أسماء المتآمرين
ما يعلمه
ب
ووسائل ارتكابها وخططها والجريمة المراد ارتكابها
المخ� أن ف يجيب عن
وأماكن وجود المتآمرين ،وعىل
ب
أي سؤال يطرح عليه ويبدي حسن نية ي� التعاون
بوجود
ال
مع السلطات ،وإال ما الفائدة من إ
خبارتفيد ف
خبار عن المؤامرة بعد أن يقوم الجناة
ال
يتم
أن
1.
1
�
بمعلومات
الدالء
إ
مؤامرة واالمتناع عن إ
ي
إجهاض المؤامرة ف ي� مهدها من شخص ليس غريباً
بفعل من الأفعال المهيئة للتنفيذ ،أي ف بعد أن
التحض�ية وقبل البدء ي� التنفيذ
يتجاوزوا المرحلة
عن المؤامرة والمتآمرين بل كان أحدهم.
ي
وتحض� وسائل ارتكاب
الخبار بعد االتفاق
كأن يتم إ
ي
الجريمة محل التآمر.
ويدخل ف ي�
الخبار إىل السلطة العامة.
4.4يجب أن يتم إ
دارية والأ
منية
ال
الجهات
كل
العامة
مفهوم السلطة
إ
والقضائية( ،)49فالتبليغ يمكن أن يكون إىل دوائر  2.2ف ي� حالة البدء ف ي� تنفيذ الأفعال المهيئة للتنفيذ أي
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ش
التحض�ية وهي نقطة يصعب
ال�وع ف ي� لأالمرحلة
ي
تحديدها ،ن أي نشاط يقوم به فالمتآمرون بعد
يعت� بد ًءا ي� فعل ي ئ
مه�
تمام
المؤامرة يمكن أن ب
للتنفيذ(.)50
إذا كانت الجريمة من جرائم أمن الدولة أ
خرى يغ�
ال
ف
المؤامرة ،فإن العذر ال يكون إال مخففاً وذلك ي� حالة
إخبار السلطات آعن الجريمة قبل إتمامها أو إتاحة القبض
ين
المتهم� الخرين أو عىل الذين يعرف مخبأهم ولو
عىل
بعد ش
مبا�ة المالحقات.
لأ ن
ويبدو أن ش
رد� قد وقع ف ي� خطأ
الم�ع ا ي
ن
()51
اللبنا� والسوري  ،هذا
ان
ع
الم�
لم يسلم منه قبله ش َ
ي
التناقض جاء ي ن
ب� الفقرة الأوىل من نص المادة  109والفقرة
فالمادة  109/1تنص عىل أنه:
المادة،
نفس
الثالثة من
"يعفى من العقوبة من ت
اش�ك ف ي� مؤامرة عىل أمن الدولة
وأخ� السلطة بها قبل البدء بأي فعل ي ئ
مه� للتنفيذ".
ب
وتنص المادة  109/3عىل أنه" :يستفيد من العذر المخفف
أخ� السلطة بمؤامرة أو بجريمة أخرى عىل
المتهم الذي ب
أمن الدولة قبل اتمامها أو أتاح القبض – ولو بعد ش
مبا�ة
المتهم� آ
ين
الخرين أو عىل الذين يعرف
المالحقات – عىل
مخبأهم".
فالمادة  109/3تمنح العذر المخفف للمتهم
يخ� السلطة بمؤامرة قبل اتمامها وهذا النص يغ�
الذي ب
سليم من الناحية القانونية؛ ذلك أن فالمؤامرة قبل اتمامها
ليست جرماً يعاقب عليه ش
وال�وع ي� المؤامرة ال يمكن
تصوره ،فهي إما أن تقع أو ال تقع وإذا تمت المؤامرة
وأخ� أحد المتآمرين السلطة بها قبل البدء بأي لأفعل
ب
ي ئ
مه� للتنفيذ فأنه يعفى من العقوبة إعماال ً للفقرة ا وىل
من المادة .109
ت
ال� وردت ف ي� نص
والحقيقة أن كلمة
"مؤامرة" ي
ن
الم�ع الأ ن
ش
اللبنا�
ع
الم�
عن
رد�
ش ي
المادة  109/3نقلها ش ش ي
الم�ع
نس ولكن
ر
الف
عن
والذي بدوره ف نقلها
الم�ع لأ ي
ف
ن
ت
اللبنا� فوقع ي� خطأ ي� ال�جمة؛ ن قانون العقوبات
ي
ت
ال� تعالج هذا الموضوع لم ترد فيه
نس ي� المادة ي
الفر ي
كلمة "مؤامرة" ( )complotوأنما وردت كلمة ف"اعتداء"
الواردة ي� نص
" "attentatفإذا استبدلنا كلمة مؤامرة
يستقيم النص؛ لأن االعتداء
المادة  109/3بكلمة اعتداء
ت
ن
يع� البدء ف ي� التنفيذ أي ش
ال�
ال�وع ف ي� جريمة
أمن الدولة ي
ي
ت
ال� ال يتصور
يعاقب ش فيها عىل االعتداء بعكس المؤامرة ي
فيها ال�وع.

الخبار من فاعل أو ش�يك أو متدخل ،أما
1.1أن يتم إ
المحرض فال يستفيد من العذر المخفف برصيح
نص المادة .109/4
الخبار قبل إتمام جريمة االعتداء أو إتمام
2.2أن يكون إ
الدولة.
أمن
ائم
ر
ج
من
أي جريمة
الدارية أو الأمنية أو
الخبار إىل السلطة إ
3.3أن يكون إ
القضائية.
المخ�.
الخبار كامال ً وشامال ً لكل ما يعرفه
4.4أن يكون إ
ب
الخبار قبل ش
مبا�ة المالحقات القضائية ،أي
5.5أن يتم إ
ر
م
ضد
ائية
ز
الج
الدعوى
تحريك
قبل
تك� الجريمة،
بي
وتحريك الدعوى الجزائية يتم بأي إجراء من
إجراءات التحقيق .عىل أنه إذا تمت المالحقات فإن
المخفف إذا أتاح القبض
يستفيد من العذر
المخ�
ب
الجناة آ
الخرين أو أرشد إىل الأماكن ت
يختفون
ال�
عىل
ي
المخ� يقدم مساعدة للسلطات ف ي�
أن
أي
فيها،
ب
ن
يع� أن هناك
الوصول ف إىل الجناة وهذا الفرض ي
صعوبة ي� الوصول إليهم.
فإذا ما تحققت ش
ال�وط الخاصة بالعذر
ن
الوجو� فإن العقوبة المقررة للجريمة
القانو�
المخفف
بي
ي
هي المعيار لتحديد عقوبة من يستفيد من العذر
المخفف ،وحسب نص المادة  97من قانون العقوبات
لأ ن
رد� ،فإنه إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة إعداما أو
ا ي
شاقة مؤبدة أو اعتقاال مؤبدا تكون العقوبة الحبس
أشغاال
سنة عىل الأقل ،وإذا كان الفعل يشكل جناية أخرى تكون
العقوبة الحبس من ستة أشهر إىل ي ن
سنت� ،وإذا كانت
الجريمة المنسوبة إليه جنحة ،فال تتجاوز العقوبة الحبس
مدة ستة أشهر أو الغرامة خمسة ش
وع�ين ديناراً.

ن
الثا� :العذر المعفي من العقاب ش
والت�يع
الفرع ي
المارا�ت
إ ي
منح ش
المار ت يا� ف ي� المادة ( )201/5مكرراً
الم�ع إ
ِّ
( )13عذراً معفياً من العقاب إىل كل من بادر من الجناة إىل
إبالغ السلطات المختصة بقيام االتفاق ومن ت
اش�كوا فيه
قبل البدء ف ي� ارتكاب الجريمة محل االتفاق.
ت
يأ�:
ي َّتضح لنا من نص المادة ( )201/5مكرراً ( )13ما ي
أوالً :جعل ش
الم�ع العذر المعفى من العقاب إلزامياً
ِّ
ش
يطبق بحكم القانون حال توافر �وطه ،فهو إلزامي وليس
الم�ع من هذه السياسة ش
جوازياً ،ويهدف ش
الت�يعية،
ِّ
ف
ئ
ن
جنا� عىل التبليغ عن
تشجيع الجناة
ي
الداخل� ي� اتفاق ي
محل
الجريمة
تكاب
ر
ا
وتفادي
االتفاق،
التبليغ ،كما أن كال ً
ين
الداخل� ف ي� االتفاق سيوجس ف ي� نفسه خيفة
ائم أمن الدولة يكون عذراً مخففاً إذا من الجناة
فالخبار عن
إ
ال�وطجر آ
أن يسبقه أحد ش
توافرت ش
ال�كاء إىل التبليغ عن الجريمة والظفر
التية:

133

باالستفادة من العذر.

لالستفادة من هذا العذر.

ثانياً :يجب أن يكون التبليغ عن فاالتفاق بمبادرة من الخاتمة
ن
الجا� ،وأال يكون ذلك نتيجة البدء ي� التحقيق بعد أن
ي
لأ
ف
القانونية
البحث ا حكام
بعد أن بينا � ثنايا هذا
علمت السلطات بأمر االتفاق.
الت� ي ن لأ ن
لجريمة المؤامرة عىل ي أمن الدولة ف ي� ش
رد�
يع� ا ي
ولكن هل يستفيد ن
والمار ت يا� خلصنا إىل مجموعة من النتائج والتوصيات
الجا� من العذر ف ي� حال علم
إ
ي
السلطات بأمر االتفاق؟ ف� هذه الحالة نفرق ي ن
ب� أمرين :نوردها آتياً:
ي
ِّ
عدم علمه بأن السلطات تعلم بأمر االتفاق ،فإذا بلغ
السلطات وكان ال يعلم أن السلطات ترصد هذا االتفاق أوالً :النتائج
فإنه يستفيد من العذر ،أما إذا علم بأن السلطات تعلم
يعت� تجريم المؤامرة عىل أمن الدولة تجريما
1.
1
لأبأمر االتفاق ونتيجة ف لذلك قام بالتبليغ فإنه ال يستفيد؛
ب
استثنائياف ومبكرا ،وهو كذلك ف خروج عىل القواعد
ن المحرك إلرادته ي� التبليغ كان الخوف وليس الندم.
التجريم والعقاب ي� عدم العقاب قبل
�
العامة
ي
البدء بتنفيذ الأفعال المكونة للجريمة ،فهو تجريم
ويجدر التنويه ف ي� هذا المقام ،أن التبليغ
مبكر تقتضيه طبيعة جرائم أمن الدولة كونها من
عن االتفاق من أحد الجناة الالحق لعلم السلطات بأمر
الجرائم ت
ال� فتمس أمن الدولة وبحاجة للتصدي لها
االتفاق يمكن أن يكون عذراً مخففاً أو معفياً يرسي عليه
ش ي
ال�وع ي� ارتكابها.
قبل
نص المادة ( )201مكرراً ( )9من قانون العقوبات ،إذا أدى
ذلك إىل الكشف عنها أو فعن مرتكبيها أو إثباتها عليهم أو
و� هذه الحالة تحكم المحكمة 2.2تنفرد المؤامرة بأحكام خاصة فهي جريمة تتطلب
القبض عىل أحدهم ،ي
ين
الفاعل� فال تقع بنشاط جرمي أحادي ،وهي
تعدد
بنا ًء عىل طلب النائب العام أو من تلقاء نفسها بتخفيف
جريمة شكلية ال يتطلب فيها حدوث نتيجة وال يعاقب
العفاء منها.
العقوبة أو إ
عىل ش
فيها ،وهي من الجرائم المستمرة حسب
وع
ال�
ثالثاً :أن يكون االتفاق رسيَّاً ،هذا ش
الرأي الراجح ف ي� الفقه تدوم مادام االتفاق قائماً،
ال�ط لم يتطلّبه
مف�ض ِّ ،فليس ض
الم�ع ،ولكنه ت
ش
وهي كذلك جريمة عمدية ال تقع بطريق الخطأ يغ�
بال�فورة أن يكون
ِّ
ئ
العمدي فوالقصد المطلوب فيها قصد جرمي عام،
الجنا� (المؤامرة) رسياً ،مع أنه ي� أغلب صوره
االتفاق
ي
ئ
وال بع�ة ي� الباعث عىل ارتكابها.
الجنا� علنياً ،وأشخاصه
يكون كذلك ،فإذا كان االتفاق
ي
معروفون ،وأهدافه كذلك ،فال يستفيد المبلغ من العذر
ع� الأ
ن
ن
ش
والمار ت يا� جرما
رد�
الم�
من
ال
ك
أن
مع
3.
3
مكرراً ( ،)13وإنما قد يستفيد من
الوارد ف ي� المادة ()201/5
ً
ي إ
ي
ف
أمن الدولة إال أنه يوجد ثمة فروق
المؤامرة عىل
الأعذار المنصوص عليها ي� المادة ( )201مكرراً ( )9إذا
آ
ت
بينهما تتجىل بال ي�:
توافرت ش�وطها.
لأ ن
•استخدم ش
رد� مصطلح المؤامرة
رابعاً :أن يتم التبليغ إىل السلطات المختصة .ويُقصد
الم�ع ا ش ي
ت
المار يا� مصطلح
ع
الم�
استخدم
بينما
بالسلطات المختصة هي الجهات المختصة بتلقِّي
إ
ئ
ئ
الجنا�.
االتفاق
القضا�(.)52
البالغات وهي النيابة العامة ومأمورو الضبط
ي
ي
•تطلب ش لأ ن
خامساً :أن يتم التبليغ عن االتفاق ومن ت
رد� ف ي� أركان المؤامرة ش�طاً
اش�كوا فيه .وأن
الم�ع ا ش ي
ت
وواف ،ت
المار يا� هو أن يقوم
ح� يثبت المبلغ حسن
يتم التبليغ بشكل
لم يتطلبه الم�ع إ
تفصيل ٍ
ي
نيته ،فإذا ي ن
المتفقون بتحديد وسائل ارتكاب المؤامرة.
تب� أنه يخفي معلومات فإنه ال يستفيد من
العذر.
يع� ف
الت� ي ن
• يوجد اختالف ي ن
ب� ش
جريمة
محل
�
ي
المؤامرة ،فحرص ش لأ ن
رد� المؤامرة ف ي�
سادساً :أن يتم التبليغ قبل البدء ف ي� ارتكاب الجريمة
الم�ع ا ي
الماسة بأمن الدولة محل االتفاق .هذا ش
الداخل،
ثالث طوائف من جنايات أمن الدولة
ال�ط يتعلق
ي
ت
ن
الدولة
بينما تصلح جميع الجرائم الماسة بأمن
فح�
زم� وهو الوقت الذي يجب خالله التبليغ،
بأمر ي
للمؤامرة �ف
ف
ش
الخارجي
يستفيد من العذر يجب أن يتم التبليغ قبل ال�وع ي�
والداخل أن تكون محال ً
ي
ت ي
ش
المار يا�.
ارتكاب الجريمة ،فإذا ش ُ�ع ف ي� ارتكاب الجريمة فال مجال
الت�يع إ
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•جرم ش
المؤامرة
الدعوة إىل
المار ت يا�
الم�ع إ
ف
ق
الت�يع الأرد�ن
ش
تال� قبوال ً ولم يرد ي�
ي
عندما ال ي
تجريم من هذا القبيل.
لأ ن
•نلحظ تشددا من جانب ش
رد� ف ي�
الم�ع ا ي
العقوبات المقررة عىل المؤامرات الرتكاب
الجنايات الواقعة عىل الدستور ،فيعاقب
عىل المؤامرة بذات العقوبة المقررة للجريمة
بصورتها التامة.
لأ ن
•نص ش
معف وعذر
رد� عىل عذر
ٍ
الم�ع ا ي
مخفف ف
قبل
من
المؤامرة
عن
التبليغ
حال
�
ي
المتفق� ووفق ش�وط معينة ووقع �ف
ين
أحد
ي
مغالطات قانونية ف ي� تنظيم هذه الأعذار كما
بينا ف ي� البحث ،بينما نص ش
المار ت يا� عىل
الم�ع إ
معف وكان ث
أك� دقة وتنظيماً من ش
الم�ع
عذر ن ٍ
لأ
رد� ف ي� هذا المجال.
ا ي
ثانياً :التوصيات

1.1نوص ش لأ ن
رد� أن تستبدل عبارة" :قبل البدء
الم�ع ا ي
ي
بالتنفيذ" .بعبارة "قبل البدء بأي فعل ي ئ
مه� للتنفيذ"
الواردة ف� نص المادة  109من قانون العقوبات ،ت
ح�
يصبح يالعذر ممكن التطبيق ،فقد تطلب ش
الم�ع
لأ ن
رد� إلعفاء من ت
يش�ك ف ي� مؤامرة أن يقوم بإخبار
ا ي
ئ
مه� للتنفيذ ،أي قبل
السلطات قبل وقوع أي
فعلمن يالأ
التحض�ية
فعال
فعل
أن يبدأ المتآمرون بأي
ي
أو التمهيدية ،وهذا ما ت
اش�طته المادة  109حيث
بع�ت عن ذلك بعباره " :قبل البدء بأي فعل ي ئ
مه�
فللتنفيذ" .ومن الصعوبة بمكان أن نحدد نقطة البدء
ي� الفعل التمهيدي ،فكل ما فيقوم به المتآمرون بعد
يعت� بد ًءا ي� فعل ي ئ
مه� للتنفيذ،
االتفاق يمكن أن ب
وهذا نوع من الغلو والشطط؛ لأن تطلب ذلك يتعذر
معه توافر العذر المحل.
2.2نوص ش لأ ن
ت
ال�
الم�ع ا ي
رد� أال يعاقب عىل المؤامرات ي
ي
يكون الهدف منها ارتكاب الجنايات الواقعة عىل
الدستور بعقوبة الجريمة التامة وأن يضع عقوبة
ت
ال� تهدف الرتكاب هذه الجرائم
خاصة للمؤامرات ي
تكون أخف من عقوبة الجريمة بصورتها التامة.
3.3نوص ش
المار ت يا� بتعديل نص المادة 201/1
الم�ع إ
ي
مكرراً ( )13إلزالة الخلل الذي شابها فوفقا لنص هذه
ئ
الجنا� البسيط السجن
المادة تكون عقوبة االتفاق
ي
المؤقت مدة ال تقل عن ش
العقوبة
أن
أي
سنوات؛
ع�
لأ
تكون بحدها الأ ن
د� ش
ع� سنوات ،وبحدها ا عىل

خمس ش
ع�ة سنة ،وهذه العقوبة مقررة لالتفاق
ئ
الجنا� عىل ارتكاب الجرائم الماسة بأمن الدولة
ي
والداخل سواء فأكانت من الجنايات أم من
الخارجي
ي
الجنح  ،ولكن هل يعقل ي� حال االتفاق عىل ارتكاب
جنحة ف ماسة بأمن الدولة أن تكون العقوبة جنائية،
وأنه ي� حال ارتكاب الجنحة محل االتفاق تكون
العقوبة جنحة .هذا الخلل ش
الت�يعي يجب عىل
ش
المار ت يا� تفاديه؛ وذلك بالعقاب عىل االتفاق
الم�ع إ
ِّئ
الجنا� بالعقوبة المقررة للجريمة محل االتفاق،
ي
بحيث يستوي االتفاق عىل ارتكابها وار فتكابها فعالً ،أو
ئ
الجنا� ي� الجنايات.
أن يقرص العقاب عىل االتفاق
ي
4.4نوص ش
المار ت يا� بتعديل نص المادة (201/4
الم�ع إ
مكررياً  )13ت
ال� جاء فيها ..." :إذا كان الغرض من
ي
االتفاق ارتكاب جريمة معينة ،أو اتخاذها ف وسيلة
إىل الغرض المقصود ،وكانت عقوبة ش
ال�وع ي� هذه
الجريمة أخف مما نصت عليه الفقرات السابقة،
فال توقع عقوبة أشد من العقوبة المقررة لذلك
ئ
ش
الجنا�
ال�وع" .ومفهوم ذلك ،أن عقوبة االتفاق
ي
الرتكاب جريمة من الجرائم ت
يعاقب عىل
ال�
ال�وع فيها يجب أال تتجاوز عقوبة ي ش
ش
ال�وع ف ي� هذه
الجرائم؛ أي أن ش
الم�ع وضع حداً أقىص لعقوبة
ِّ
ئ
الجنا� ،بحيث ال تتجاوز العقوبة عقوبة
االتفاق
ي
ش
ال�وع المقررة للجريمة محل االتفاق .ولكن ماذا لو
كانت الجريمة ال يتصور فيها ش
ال�وع ،كأن تكون من
ت
ال� ال يتطلب فيها ش
الم�ع حصول
الجرائم الشكلية ي
ِّ
الدولة ت
ال� لم
بأمن
الماسة
الجنح
نتيجة ،أو من
ي
الم�ع عقوبة ش
يفرض ش
لل�وع فيها.
ِّ
المراجع العربية:

عل المجذوب :التحريض عىل الجريمة،
1.1أحمد ي
.1970
القاهرة،
ن
حس� الجندي :ي ز
الوج� ف ي� قانون العقوبات ،أكاديمية
 2.2ي
العلوم ش
ط.1
،2009/2008
الشارقة،
طية،
ال�
أحمد :ش�ح قانون العقوبات العر ق يا� ،دراسة
3.3ذنون
مقارنة( ،الأحكام العامة)  ،مطبعة النهضة العربية،
القاهرة ،ط.1
4.4رمسيس بهنام :قانون العقوبات -القسم الخاص –
منشأة المعارف ،ط.1999 ،1
5.5رنيه غارو :موسوعة قانون العقوبات العام والخاص،
ن
الحل�
ترجمة :المحامية يل� صالح مطر ،منشورات ب ي
الحقوقية ،يب�وت-لبنان.2003 ،
6.6سعد إبراهيم الأعظمي :موسوعة الجرائم الماسة
الداخل ،ط ،1بغداد.2000 ،
بأمن الدولة
ي يز
الوج� ف ي� ش�ح الجرائم الواقعة عىل
سم� عالية:
 7.7ي
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ش
والن�،
أمن الدولة ،مؤسسة الجامعة للدراسات
يب�وت ،1999 ،ط.1
النوايسة :الجرائم الواقعة عىل أمن
محمد
 8.8إ
عبدالله َّ
لأ ن
رد�  ،دار وائل ش
الدولة ف ي� ش
للن� ،عمان،
الت�يع ا ي
ط.2005 ،1
 9.9فعبدالفتاح الصيفي :الأحكام العامة للنظام الجز ئ يا�
ي� ضوء انظمة المملكة العربية السعودية ،جامعة
الملك سعود1407،هــ.
1010عالء زك :ت
االش�اك بالتحريض واالتفاق والمساعدة
ي
ف ي� قانون العقوبات ،المكتب الجامعي الحديث،
السكندرية ،ط.2015 ،1
إ
عل محمد جعفر :جريمة المؤامرة عىل أمن الدولة،
1111
ي
ش
العا�
السالمية ،لبنان ،العدد
مجلة الجامعة إ
.2017،
1212فوزية عبد الستار :ش�ح قانون العقوبات -القسم
العام ،دار النهضة العربية ،القاهرة1992 ،م.
1313مأمون محمد سالمه :الأحكام العامة ف ي� جرائم أمن
الدولة  ،ط ،97دار النهضة العربية.
الجبور :الجرائم الواقعة عىل أمن الدولة ف ي�
1414محمد
لأ ن
ين
والقوان� العربية ،ط.2000 ،2
رد�
القانون ا ي
1515محمد الفاضل :الجرائم الواقعة عىل أمن الدولة،
ط.1978 ،4
1616محمد سليمان موىس ،الجرائم الواقعة عىل أمن
الدولة  ،دراسة مقارنة ،دار المطبوعات الجامعية،
السكندرية.2009 ،
إ
محمد كرفور
عل وخالد
محمد محرم
َّ
َّ
َّ 1717
محمد ي
المارات
المهدي :قانون العقوبات االتحادي لدولة إ
العربية المتحدة ،فقهاً وقضا ًء1992 ،م.
1818محمود نجيب ن
حس� :ش�ح قانون العقوبات -القسم
ي
العام ،دار النهضة العربية ،القاهرة.1989 ،
الهوامش

أحمد :ش�ح قانون العقوبات العر ق يا� ،دراسة
1.1د .ذنون
مقارنة( ،الأحكام العامة)  ،مطبعة النهضة العربية،
القاهرة ،ط ،1ص.162
2.2محكمة النقض المرصية ،نقض  28مايو ،1945
مجموعة القواعد القانونية.
3.3د .رمسيس بهنام :قانون العقوبات -القسم الخاص
– منشأة المعارف ،ط ،1999 ،1ص.99
4.4د .ذنون،لأ ش�ح قانون العقوبات العر ق يا� ،دراسة
مقارنة( ،ا حكام العامة)  ،مرجع سابق ،ص.168
محمد كرفور
عل وخالد
محمد محرم
َّ
َّ
َّ 5.5
محمد ي
المارات
المهدي :قانون العقوبات االتحادي لدولة إ
العربية المتحدة ،فقهاً وقضا ًء1992 ،م ،ص.178
6.6المحكمة االتحادية العليا ،الطعن رقم  263لسنة

 ،25ئ
جز� ش�عي جلسة .2005/12/24
ي
7.7محكمة ي ز
د� ،الطعن رقم  2011/56جزاء ،بتاريخ
تمي� ب ي
 ،2011/3/7جزاء.
8.8د .رمسيس بهنام :قانون العقوبات -القسم الخاص
– مرجع سابق ،ص.99
ص.99
9.9المرجع السابق،
يز
التمي� الأردنية (جزاء) رقم 1994/74
1010قرار محكمة
ين
المحام�.
تاريخ  ،1995/3/13مجلة نقابة
(هيئة عامة)
الملك ،آ
الية.13 :
1111
سورة طه ،آ
الية :آ .7
1212سورة
الرساء ،آالية.25 :
1313سورة إ
1414سورة غافر ،الية.19 :
1515رنيه غارو :موسوعة قانون العقوبات العام والخاص،
ن
الحل�
ترجمة :المحامية يل� صالح مطر ،منشورات ب ي
الحقوقية ،يب�وت-لبنان ،ط 1لأ ،2003،ص .541-532
1616د .عبد ف الفتاح الصيفي :ا حكام العامة للنظام
الجز ئ يا� ي� ضوء أنظمة المملكة العربية السعودية،
أيضا
جامعة الملك سعود1407،هــ ،ص ،228وانظر ً
الدكتور /محمد سليمان موىس ،الجرائم الواقعة
عىل أمن الدولة ،دراسة مقارنة ،دار المطبوعات
السكندرية ،2009 ،ص .157
الجامعية ،إ
يز
التمي� ،الأحكام الجزئية ،،طعن رقم 1999
1717محكمة
.2008/3/9
تاريخ
قضائية
،2008
لسنة
ن
يز
الوج� ف ي� قانون العقوبات،
حس� الجندي:
1818د.
أكاديمية يالعلوم ش
ال�طية ،الشارقة ،2009/2008 ،ط،1
ص.220
ن
حس� :ش�ح قانون العقوبات-
نجيب
محمود
1919د.
ي
القسم العام ،دار فالنهضة العربية ،القاهرة،1989 ،
ص .420انظر كذلك ي� تعريف التحريض :د .أحمد
عل المجذوب :التحريض عىل الجريمة ،القاهرة،
ي
 ،1970ص.37
2020انظر المادة ( )201/3مكرراً ( )13من قانون العقوبات
ن
إ ت
أرد� ،والمادة ()262
المار يا� ،والمادة ( )109عقوبات ي
ن
لبنا�،
عقوبات سوري ،والمادة ( )272عقوبات
ي
والمادة ( )122من قانون الجزاء ُ ن
ما�.
الع ي
2121د .محمد الفاضل :الجرائم الواقعة عىل أمن الدولة،
ط ، .1978 ،4ص.88
عل محمد جعفر :جريمة المؤامرة عىل أمن
2222د .ي
السالمية ،لبنان ،العدد
الدولة ،مجلة الجامعة إ
ش
العا� ،2017،ص.13
ف
ز
ش
الوج� ي� �ح الجرائم الواقعة عىل
سم� عالية :ي
2323د .ي
ش
والن�،
أمن الدولة ،مؤسسة الجامعة للدراسات
يب�وت ،1999 ،ط ،1ص.77
2424د .عبد الفتاح الصيفي ،مرجع سابق ،ص.226
محمد الفاضل :مرجع سابق ،ص.98
2525دَّ .
2626محكمة النقض المرصية ،طعن رقم  1041لسنة ،11
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تاريخ الجلسة .1941/4/14
2727تنص المادة  4من قانون مكافحة جرائم تقنية
المار ت يا� رقم  5لسنة  2012عىل أنه:
المعلومات إ
ت
ال� ال تقل
" يعاقب ن بالسجن ن المؤقت والغرامة ي
وخمس� ألف درهم وال تجاوز مليون
مائت�
ي
عن ي
وخمسمائة ألف درهم كل من دخل بدون ترصيح
ت ن
ت ن
و� ،أو
و� ،أو نظام معلومات إلك� ي
إىل موقع إلك� ي
شبكة معلوماتية ،أو وسيلة تقنية معلومات ،سواء
كان الدخول ،بقصد الحصول عىل بيانات حكومية،
أو معلومات رسية خاصة بمنشأة مالية ،أو تجارية،
أو اقتصادية .وتكون العقوبة السجن مدة ال تقل
ت
ال� ال تقل عن
عن خمس ( )5سنوات والغرامة ي
خمسمائة ألف درهم وال تجاوز ( )2مليون درهم،
لللغاء أو
إذا تعرضت هذه البيانات أو المعلومات إ
التغي�
الفشاء أو
التالف أو
التدم� أو إ
الحذف أو إ
ي
ي
الن� أو إعادة ش
أو النسخ أو ش
		
الن�".
وتنص المادة  24عىل أنه" :يعاقب بالسجن المؤقت
ت
ال� ال تقل عن خمسمائة ألف درهم وال
والغرامة ي
تجاوز مليون درهم كل من أنشأ أو أدار موقعا
ت
إلك�ونياً أو شأ�ف عليه أو شن� معلومات عىل
إحدى وسائل تقنية المعلومات
أو
معلوماتية
شبكة
ت
لل�ويج أو التحبيذ لأي برامج أو أفكار من شأنها
إثارة الفتنة أو الكراهية أو العنرصية أو الطائفية
ال ض�ار بالوحدة الوطنية أو آ السلم االجتماعي
أو إ
الخالل بالنظام العام أو الداب العامة" .كما
أو إ
نصت المادة  26عىل أنه " :يعاقب بالسجن مدة
ت
ال� ال تقل عن
ال تقل عن خمس سنوات
والغرامة ي
ن
مليو� درهم كل من أنشأ أو
مليون درهم وال تجاوز
ي
أدار موقعا ت
إلك�ونيا أو شأ�ف عليه أو شن� معلومات
عىل الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات،
وذلك لجماعة إرهابية أو أي مجموعة أو جمعية أو
منظمة أو هيئة يغ� ش
م�وعة بقصد تسهيل االتصال
بقياداتها أو أعضائها ،أو الستقطاب عضوية لها،
أو ترويج أو تحبيذ أفكارها ،أو تمويل أنشطتها ،أو
المساعدة الفعلية لها ،أو بقصد شن� أساليب
توف�
ي
لأ
الحارقة لأأو المتفجرات ،أو أي أدوات
جهزة
ا
تصنيع
ف
الرهابية ".والمادة
أخرى تستخدم ي� ا عمال إ
ت
ال� جرمت فعل كل من أنشأ أو أدار موقعاً
 28ت ي
ش
ً
إلك�ونيا أو أ�ف عليه أو استخدم معلومات عىل
الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بقصد
التحريض عىل أفعال ،أو شن� أو بث معلومات
أو أخبار أو رسوم كرتونية أو أي صور أخرى ،من
شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر
أو المساس بالنظام العام" .ووفقاً لنص المادة
ت
ال� ال
 29فإنه ":يعاقب بالسجن
المؤقت والغرامة ي
تجاوز مليون درهم كل من شن� معلومات أو أخبار

ت ن
و� أو أي شبكة
أو بيانات أو إشاعات عىل موقع إلك� ي
معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بقصد السخرية
ال ض�ار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي
أو إ
المارات
من مؤسساتها أو رئيسها أو نائبه أو حكام إ
المارات أو علم
أو أولياء عهودهم أو نواب حكام إ
ن
الوط� أو شعارها أو نشيدها
الدولة أو السالم
ي
ن
الوط� أو رموزها" .ونصت المادة  30عىل أنه":
ي
يعاقب بالسجن المؤبد كل من أنشأ أو أدار موقعا
ت
إلك�ونيا أو شأ�ف عليه أو شن� معلومات عىل الشبكة
معلومات ،تهدف أو
تقنية
وسيلة
أو
المعلوماتية
تغي� نظام الحكم ف ي� الدولة أو
تدعو إىل قلب أو ي
االستيالء عليه أو ف إىل تعطيل أحكام الدستور أو
ين
المناهضة للمبادئ
القوان� السارية ي� البالد أو
الأساسية ت
ال� يقوم عليها نظام الحكم ف ي� الدولة.
ي
ويعاقبلأبالعقوبة ذاتها كل من روج إىل أو حرض عىل
للغ�" .كما نصت
أي من ا فعال المذكورة أو سهلها ي
المادة  38عىل أن ":يعاقب بالسجن المؤقت كل من
قدم إىل أي منظمات أو مؤسسات أو هيئات أو أي
كيانات أخرى معلومات يغ� صحيحة أو يغ� دقيقة
ال ض�ار بمصالح الدولة،
أو مضللة ،وكان من شأنها إ
الساءة إىل سمعتها أو هيبتها أو مكانتها ،وذلك
أو إ
باستخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل
تقنية المعلومات ".
النوايسة :الجرائم الواقعة عىل
محمد
2828د .عبد إ
الله ف َّ
الت�يع الأ ن
رد�  ،دار وائل ش
ش
للن�،
�
الدولة
أمن
ي
ي
عمان ،ط ، 2005 ،1ص.33
2929محكمة النقض المرصية ،1944/10/16 ،مجموعة
القواعد القانونية ،1945 ،رقم .53
سابق ،ص ،230وانظر
3030د .عبد الفتاح الصيفي ،مرجع
يز
الوج� ف ي� ش�ح الجرائم
سم� عالية،
ً
أيضا الدكتور /ي
الواقعة عىل أمن الدولة ،المؤسسة الجامعية
للدراسات ش
والن� ،لبنان ،2008 ،ص .83
3131محكمة النقض المرصية ،1944/12/11 ،مجموعة
القواعد القانونية ،ج ،6ص ،650رقم .421
محمد الفاضل ،المرجع السابق ،ص.87
3232دَّ .
ت
زك :االش�اك بالتحريض واالتفاق والمساعدة
3333د عالء ي
ف ي� قانون العقوبات ،المكتب الجامعي الحديث،
السكندرية ،فط ،2015 ،1ص.383
إ
الجبور :الجرائم
محمد
د.
كتاب
�
إليه
مشار
3434
ي
ف
لأ ن
ين
والقوان�
رد�
الواقعة عىل أمن الدولة ي� القانون ا ي
العربية ،ط ،2000 ،2ص.36
3535د .أحمد فتحي رسور  :مرجع سابق  ،ص .624
3636د .عبد الفتاح الصيفي :المرجع السابق ،ص.231
3737د .فوزية عبد الستار :ش�ح قانون العقوبات -القسم
العام ،دار النهضة العربية ،القاهرة1992 ،م،
ص.478
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3838د .ذنون أحمد ،المرجع السابق ،ص.287
مرجع سابق،ص.385
3939د .عالء زك:
التمي� الأ
4040محكمة ي ي ز
( 1999/499هيئة
رقم
اء،
ز
ج
ردنية،
خماسية)  ،بتاريخ  ،1999/7/27منشور ف ي� المجلة
القضائية رقم  ،7ص.465
4141يقصد باالتفاق كصورة من صور ت
االش�اك الجرمي
عليه المادة  45من قانون
بالتسبب وفقاً لما
نصت ق
ادت� أو ث
تال� ار ي ن
أك� عىل
،
االتحادي
العقوبات
ي
ارتكاب الجريمة ،وهو بذلك يختلف عن التحريض
الذي ت
يف�ض أن إرادة المحرض أقوى من إرادة فمن
يز
الوج� ي�
يوجه إليه التحريض .د .عمر سالم:
قانون العقوبات االتحادي – القسم العام-
ش�ح
الجزء الأ
ش
المارات العربية
دولة
طة،
ال�
كلية
ول،
إ
المتحدة ،1995،ص.305
4242المادة  47من قانون العقوبات.
4343جرم ش
الم�ع المرصي التحريض عىل االتفاق ،وكذلك
الدعوة إىل االنضمام إىل اتفاق ولم تقبل الدعوة.
العدام أو
وتكون عقوبة التحريض عىل االتفاق إ
السجن المؤبد ،ويعاقب بالحبس عىل الدعوة إىل
االنضمام إىل االتفاق إذا لم تقبل الدعوة( .المادة
/82ب من قانون العقوبات المرصي).
زك :مرجع سابق،ص.391
4444د .عالء ي
4545انظر المادة  47من قانون العقوبات االتحادي.
4646مثالها جريمة تحريض أحد
منتس� القوات المسلحة
بي
أو رجال ش
ال�طة أو الأجهزة الأمنية عىل الخروج عن
التحول عن أداء واجباتهم العسكرية
عىل
الطاعة ،أو
ُّ
أو الأمنية أو ش
ال�طية .المادة ( )185من قانون
العقوبات.
النصوص الخاصة ف ي� الأعذار المحلة ف ي�
4747تنحرص
الت�يع الأ ن
ش
رد� ف ي� المواد ،157 ،144 ،109 ،92 ،84
ي
،425 ،413 ،259 ،238 ،221 ،216 ،215 ،172 ،166
من قانون العقوبات ،والمادة /14ج من قانون
العقوبات العسكري ،والمادة /7أ من قانون الجرائم
االقتصادية رقم  11لسنة  ،1993والمادة  8من قانون
انتهاك حرمة المحاكم رقملأ 9لسنة .1959
ف
4848د .مأمون محمد سالمه :ا حكام العامة ي� جرائم
أمن الدولة  ،ط ،97دار النهضة العربية ،ص.65
4949د .سعد إبراهيم  :الدكتور سعد إبراهيم الأعظمي:
الداخل ،ط،1
موسوعة الجرائم الماسة بأمن الدولة
ي
بغداد ،2000 ،ص.239
محمد الفاضل :مرجع سابق  ،ص.128
 5050د.
5151انظر ف ي� تحليل ذلك د .محمد الفاضل  :المرجع
السابق  ،ص.130
الجراءات الجزائية عىل
5252تنص المادة ( )37من قانون إ
أن" :عىل كل من علم بوقوع جريمة مما يجوز للنيابة
بغ� شكوى أو طلب أن
العامة رفع الدعوى عنها ي

ئ
القضا�
يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط
ي
عنها ".

